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The main issues examined in this study is how the history of the existence of Chinatown in Semarang area can be placed in the context of the historical development of Semarang City at large. Is there interelasi between the emergence and growth of Semarang as a center of government and industrial city in the past with the existence and development of Chinatown? As a region that once had the strong characteristic values of Chinese culture, is it still can be identified in present time and how it is done. It also reviewed and analyzed, how and why Chinatown has potential as an area that is very thick with cultural values of China. Any Potential owned Chinatown in Semarang can be developed and can be used as basic capital for regional arrangement that synergize with economic activities of the society? 

B. Objectives and Benefits 
1. Objectives 
The research objective in the first year is to conduct a historical study of the region and the Chinatown community for identifying the parts of the region that have the potential to be developed through the spatial arrangement. It can also be carried out identification of community activities related to economic activity, social and cultural. However, the activity is closely related to spatial / place. In line with the spatial identification of activities and community activities, it is also conducted studies of the government programs that has been implemented in the Chinatown area in the framework of synergyzing with the economic activity of the community. 

2. Benefits 
a.	The results show a clear identification of the position of Chinatown area of the city of Semarang.
b.	The composing spatial concept based on economic activity and cultural communities. 
c.	Culturally, these findings can be exploited as the media to do the conservation, development and dissemination of cultural values which uphold harmony and the harmony of humans and the environment, to the younger generation as a strategic vehicle to strengthen the integration of Indonesia as a nation and a major maritime country in the future. 
d.	For the Government of Semarang as a coastal city, in the form of research models in the Setup Area Pacinan Based Coastal City Culture and Synergize With Community Economic activity can be implemented to make the arrangement and development of regional and to push community economic activity. 

C. Method 
1. Data Collection 
The data collected in this study consisted of primary data and secondary data and taken through the method: the history, sosilogy and anthropology. Historical method consists of four stages, namely heuristic (collecting sources), critic (critical assessment of historical sources), interpretation (analysis and synthesis of the facts have been discovered from historical sources) and historiography (the writing and presentation of historical research). Historical sources can be divided into two types namely primary and secondary sources. A primary source is the direct testimony or by mechanical means, ie, people or equipment present at the event told or eye witnesses. The collection of historical sources of Semarang, in general and the history of Chinatown area specifically conducted in several institutions and documentation archives. Collection of historical source documents and records conducted in Jakarta National Archives, National Archives of Central Java Province, Bappeda Office of Central Java, Semarang Bappeda Office, and various records in a temple in Chinatown as well as private archives pagoda foundation management. Meanwhile, the history of literature sources obtained from agencies such as the National Library library Jakarta, Semarang Regional Library, Library Bappeda, and so on. The papers obtained from the office of Suara Merdeka, and through searches of online newspapers. 
While the use of methods of sociology and anthropology in the collection of writing resources more emphasis on collecting data through in-depth interviews (depth interviews), focus group discussion (FGD), and observation. In-depth interviews were conducted to individual informants using an interview guide. Observations made in the research community and the location of both the Chinese ethnic community in particular that are directly involved in various activities in the area of Chinatown. Observations include the physical conditions, community activities of various social groups and social relationships that grew between them in some situations and conditions. 

2. Data Analysis 
Meanwhile, analysis of data collected in the field by using the method of sociology and anthropology are used qualitative data analysis methods. Qualitative data analysis is the search for general statements about the relationship between the various categories of data to build a conceptual understanding of social reality based on empirical data findings. In an effort to obtain the true validity of the data can be believed, the validity of test data through triangulation techniques (triangulation) sources and methods. It was among others also intended to reduce the possibility of misinterpretation. 

D. Results 
1.	The city of Semarang has a unique history. Since the beginning of Semarang, has been developed as a port city that was visited by a variety of ethnic groups and nations. In this case the Chinese people is one of the many immigrants who later settled in Semarang. In the early years of settlement in 1740 the Chinese community in the city of Semarang is concentrated in the area then known as Chinatown. Thus the history of Chinatown is inseparable from the history of Semarang as a whole. 
2.	Geographically and ecologically Chinatown area has potential as a business area, which since the beginning of its formation has an important role, both to the center of commercial activity established by the Dutch colonial government and economic activities of local communities (indigenous). 
In Semarang city development since the establishment of trading posts to the castle town and ultimately as a municipality (Gemeente) and capital of the province, the area of Chinatown has always taken the role as a regional trade and retail brokers. Morpologi patterns of coastal cities including the city of Semarang in the early entry of Dutch rule that was originally marked by the establishment of the postal building trade, the Chinese settlements are always occupied a strategic position are: 
	Proximity to the indigenous settlement 
	Proximity to the river which becomes the means of water transportation for commercial commodity distribution channels. 
	Have easy access to markets and ports 
	Located close to downtown and the Dutch trading post. 
Character Chinatown area as a regional economic or business has not changed, even when these characters as more assertive economic zone because of the dominant society activities in the economic field. Nevertheless cultural characteristics and traditions of China are not lost at all. The development potential of the Chinese culture as an economic base is expected to further increase the community's economy more broadly and evenly. 

3.	Economic potential in the area of Chinatown can be a potential tourism sinergized with typical Chinatown. Wealth Chinatown area of the physical structure in the form of temples, architectural homes, houses, shops and environmental conditions of the river circled Semarang, a magnet that can be packaged as a tourist attraction in the Chinatown area. Another is the potential production of Chinatown area has a specificity of food production and service equipment tool for people who died deserve a commodity to be sold as an object of cultural tourism. Structuring, arrangement and preservation of environment and culture into an emergency made by the government of Semarang city. In addition public awareness and understanding of environmental and cultural preservation needs to be socialized in order to synergize the economic and cultural fields in order to increase people's income. 
4.	Socio-cultural potentials in the area of Chinatown can be categorized into three forms, namely as an idea or ideas, activities and work. In his form as the ideas, the potential of culture can be found on belief systems, among others, belief in deities (Tri Dharma) and moral values in teaching Kongfusianisme (worship of God, ancestors and Confucius. The realization of socio-cultural potential as an activity found in the preservation of traditional ceremonies, such as Lunar New Year celebrations and the carrying out of Semawis market which is the interaction of ethnicity and religion. The ceremony was also lively tradition with a variety of art (for example Lion Dance, Cenge or demonstration of China's story and contains martial stories). Besides art medical techniques are also displayed using Chinese methods and Chinese medicines and methods of predicting with hand lines. Potential socio-cultural in his form as a result of the work can be seen in eight temple in Chinatown area used for prayer and other social activities. Several industrial houses which aims to facilitate implementation of the ceremony is also available in Chinatown, for example making a paper house for offering ceremony, where making a special stone for the tomb of China and various kinds of culinary offerings and digunkan for everyday needs. Various socio-cultural potential in the Chinatown area has the potential to be developed as a tourist attraction. Chinatown area is not only strategic for trade activities, but also remains the potential to empower social culture by keeping the noble values that exist. Chinatown area so not only as a place to live (housing) but also for life (work) as embodied in the concept of Feng Shui. 

































RINGKASAN DAN SUMMARY           	iii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR  	xvii
DAFTAR PETA	xviii
BAB  I    PENDAHULUAN	1
               A.Latar Belakang	1
               B.Permasalahan	6
BAB II   TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	8
               A. Tujuan	8
               B. Manfaat Penelitian	11
BAB III  TINJAUAN PUSTAKA        	12
BAB IV  METODE PENELITIAN	20
BAB V   HASIL DAN PEMBAHASAN	25
               A.      Perkembangan Kota Semarang Sebagai Kota Pantai	25
               A.1.   Kota Semarang Perode Awal	25
               A.2.   Kemunculan Pemukiman Cina	26
               A.3.   Masa Pengaruh Islam	29
               A.4.   Masa VOC	31
               A.5.   Kota Kolonial 	36
               A.6.   Kotamadia	40
               B.      Potensi Geografis dan Ekologis	43
               B.1.   Keletakan	43
               B.2.   Morfologi Kawasan Pecinan	45
               B.3.   Potensi Hinterland	52
               B.4.   Topografi dan Ekologi Kawasan Pecinan	52
               B.5.   Kondisi Eksisting Kawasan Pecinan	54
               B.5.1.Tata Ruang	54
               B.5.2.Bentuk dan Arsitektur Bangunan  	56
               C.      Potensi Sosial Budaya	57
               C.1.   Pengembangan potensi Wisata Pecinan	58
               C.1.1.Delapan Kelenteng Sebagai Tempat Sembahyang	59
               C.1.2.Rumah Toko, Gang atau Jalan dan Sungai	69
               C.2    Kegiatan Sosial Budaya	71





               C.2.2.Perayaan Tahun baru Imlek	75
               C.2.3.Pasar Semawis dan Atraksi Budaya	78
               D.      Potensi Ekonomi	81
               D.1.   Perdagangan, Industri dan Jasa	81
               D.1.1.Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jalan Utama	82
               D.1.2.Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Jalan Yang lebih                          Kecil	83
               D.1.3.Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Lingkungan Gang Sempit dan                          Padat                         	86
               D.2.   Wisata	86
               D.2.1. Kelenteng	86
               D.2.2.Aktivitas Budaya	87
               D.2.3.Bangunan Rumah Cina	87
               D.2.4.Industri Makanan, Industri Jamu, Rumah Makan	87
               D.2.5.Produksi Perlengkapan Untuk Orang Meninggal	88
               E.      Potensi Politik	88
               E.1.   Karakteristik Kawasan Pecinan	88
               E.2.   Goodwill Pemerintah Kota Semarang	91
               E.3.   Kebijakan Tata Ruang	97






























2	Kereta Api Semarang Cheribon	37
3	Bongkar muat di lepas pantai pelabuhan Semarang 1920	39
4	Struktur Pemukiman Cina Terhadap Pos Dagang Belanda 	46
5	Struktur Pemukiman Cina Setelah Pemerintah Kolonial Belanda Membangun Benteng	47
6	Struktur Pemukiman Cina Setelah Pemerintah Kolonial Belanda membangun Pagar Pengaman 	48
7	Pola Morfologi Kota Semarang Setelah Orang Eropa Menguasai Kota Semarang Sepenuhnya	48

































Dari sumber-sumber historis baik yang berupa artifak, sumber tertulis maupun oral history, dapat diketahui bahwa hampir setiap kota memiliki ciri khas atau karakteristik masing-masing. Hal itu sangat terkait dengan proses eksistensi dan perkembangan setiap kota dalam interelasinya dengan proses migrasi suku bangsa dan adaptasi serta akulturasi di antara suku bangsa tersebut. Oleh karena secara umum kota-kota di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda, meskipun begitu juga terdapat unsur-unsur universal yang dapat ditemukan pada hampir setiap kota yang memiliki spesifikasi yang kurang lebih sama dalam menjalani proses perjalanan sejarah. Karakter kota dibentuk oleh budaya yang hidup di dalam masyarakatnya. Pengaruh budaya ini akan tampil dalam bentuk arsitektur kota, bentuk-bentuk dan struktur bangunan serta tipologi kawasan perkotaan. Karakter kota inilah yang akan menjadi identitas atau citra suatu kota. Perbedaan karakter atau identitas setiap kota dipengaruhi pula unsur-unsur nilai budaya baik yang berupa sistem pengetahuan, religi, mata pencaharian, dll yang menjadi landasan bagi terbentuknya karakter atau identitas setiap kota tersebut. 
Kota merupakan satu kesatuan antara bangunan-bangunan fisik yang terbentuk atau mengisi ruang kota dengan manusia sebagai pengguna ruang kota dan subyek yang membangun fisik kota. Kedua komponen ini saling mempengaruhi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada manusia sebagai penghuni kota, baik perubahan yang berkaitan dengan sikap, perilaku, pola berpikir dll. yang mencerminkan sistem nilai budaya tertentu sebagai hasil adaptasi dengan budaya maupun lingkungan, akan berpengaruh pula pada bentuk/fisik, struktur dan tipologi kota (Doxiadis, 1968 dalam Soetomo, 2002). 
Esensi kota sebagai tempat bermukim tidak terletak pada bangunan rumah tinggal, jalan, taman, jembatan, pertokoan, bangunan kantor dan sebagainya, tetapi terletak pada penghuni atau masyarakat kota yang menciptakan seluruh elemen bangunan kota tersebut. Pemahaman tentang kota harus dilihat dari aspek manusia sebagai penghuni kota yang terkait dengan tata nilai budaya, perasaan, harapan, tujuan dan pengalaman berinteraksi dan bersosialisasi dalam komunitasnya. Oleh karena itu kota mempunyai  jiwa /karakter serta budaya, dan struktur organisasinya sendiri ( Daldjoeni, 2003 : 37 ).
Kota Semarang yang mempunyai sejarah panjang, sudah dikenal sebagai kota multi etnis. Daya tarik Semarang sebagai kota pelabuhan, kota dagang dan kota pemerintahan, menarik para migran, baik migran dari kota-kota yang ada di wilayah Jawa, migran dari kota-kota di pulau-pulau di luar Jawa, dan migran dari negara-negara lain seperti Arab, Cina, India dan bangsa-bangsa Barat. Para migran dari luar Indonesia ini datang dan bermukim di Semarang dengan berbagai tujuan, yaitu antara lain karena di negaranya terjadi bencana kelaparan, ingin mencari penghidupan yang lebih baik, politis dan sebagainya. Pada awalnya para migran ini menetap secara berkelompok  berdasarkan etnis dengan tujuan mencari kenyamanan dan keamanan. Dengan tinggal berkelompok mereka dapat menjalankan aktivitas sosial, keagamaan dan budaya secara lebih leluasa. 
Demikian juga yang terjadi dengan komunitas etnik keturunan Cina di Semarang, mereka memiliki tempat tinggal secara khusus dalam wilayah tertentu yang kemudian lebih dikenal dengan nama ”Pecinan”. Terbentuknya komunitas Cina di Semarang yang kemudian tinggal di kawasan Pecinan melalui proses sejarah yang panjang. Hal itu diawali dengan hubungan dagang antara kerajaan Cina dengan kerajaan-kerajaan di  Indonesia pada sekitar awal abad ke-5 Masehi (Poesponegoro & Notosusanto, 1993: 19). Hubungan dagang ini tentu melibatkan kota-kota pesisir yang ada di bawah kekuasaan kerajaan-kerajaan yang berkuasa saat itu. Kota-kota di pesisir utara Jawa yang menjadi tempat persinggahan dan pemukiman para pedagang Cina yang paling awal antara lain Tuban, Lasem, Rembang, Jepara, Demak, Semarang, Banten, Jakarta dan lain sebagainya (Liem,1933:1). Pada perkembangannya kemudian dapat diketahui bahwa komunitas Cina yang tinggal dalam suatu kawasan tertentu secara khusus atau yang sering disebut ”Pecinan”  terdapat hampir di setiap kota di Indonesia. 
Kawasan Pecinan sebagai salah satu kawasan di kota Semarang mempunyai keunikan yang menjadi salah satu identitas kawasan kota Semarang. Sejak dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda pada sekitar tahun 1740, struktur kawasan ini secara fisik tidak terlalu banyak berubah. Pemukiman masyarakat Cina di Pecinan menunjukkan pengaruh budaya dari negeri leluhur mereka yang cukup kuat, yang tampak dari bentuk tempat ibadah yang berupa kelenteng. Rumah sebagai hunian  juga menunjukkan ciri yang berbeda dengan rumah atau hunian masyarakat dari etnis lainnya. Selain itu pola jalan yang menghubungkan antara satu blok dengan blok lain atau dari satu lingkungan ke lingkungan lain, membentuk pola yang khas yang sampai saat ini tidak memgalami banyak perubahan. Pengaruh budaya Cina yang masih cukup kuat dalam kehidupan masyarakat Cina di Semarang sampai sekarang yang berkaitan dengan tata ruang adalah  feng shui atau hong shui  (pengetahuan yang berkaitan dengan  angin dan air).
Masyarakat Cina dalam kehidupannya selalu memperhatikan keharmonisan dan keselarasan, terutama di lingkungan hidupnya termasuk tempat tinggal, tempat mencari rejeki, tempat ibadah, jalan, pasar dan lain sebagainya. Untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan di lingkungan sekitarnya penerapan konsep feng shui yang  berasal dari negeri leluhurnya masih digunakan. Konsep feng shui ini erat kaitannya dengan dasar pemikiran orang Cina yaitu bahwa manusia harus dapat menjaga harmoni atau keseimbangan dengan ritme alam semesta, melalui hubungan dengan langit, bumi, angin dan air ( Hidayat, 1993 : 15).
Sebagai pemukiman dan tempat beraktivitas masyarakat Cina, Pecinan mempunyai ciri-ciri atau karakter khusus yang berkaitan dengan bangunan rumah tinggal, tempat ibadah, dan jalan dan publik space (ruang publik). Secara umum rumah tradisional atau tempat tinggal orang Cina di Pecinan berbentuk rumah-rumah petak dalam satu atap yang berderet di sepanjang jalan yang ada di sana. Rumah-rumah ini tidak mempunyai halaman di bagian depan, tetapi masing-masing rumah mempunyai halaman di bagian tengah rumah yang fungsinya sebagai ruang keluarga, tempat bersantai, tempat melakukan aktivitas rumah tangga seperti memcuci dan menjemur pakaian, taman kecil dan lain sebagainya. Fungsi ruang depan adalah sebagai ruang tamu dan menempatkan altar pemujaan untuk leluhur atau meja abu. Pada perkembangannya kemudian rumah tinggal sering juga difungsikan sebagai toko, sehingga dikenal istilah rumah toko (ruko).  Toko biasanya terletak di ruang depan dari rumah tinggal, sehingga penempatan altar pemujaan leluhur diletakkan pada ruang di belakangnya. Ruang tidur terletak pada sisi kiri dan kanan bangunan yang dipisahkan oleh gang/lorong sempit yang menghubungkan antara ruang depan dan ruang belakang. Dapur dan kamar mandi biasanya terletak di ruang belakang. Bentuk atap dari bangunan rumah tradisional di Pecinan mempunyai bentuk yang khas yaitu pada bagian ujung atap meruncing dan kadang-kadang dihias dengan ukiran naga. Bentuk bangunan rumah toko yang ada di Pecinan dipengaruhi oleh bentuk bangunan yang ada di provinsi Guangdong (dulu dikenal dengan Kwangtung, terletak di Cina Selatan) yang diterapkan oleh para imigran Cina yang datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-13. Bentuk rumah dari provinsi Guangdong ini cocok diterapkan dalam pembangunan rumah komunitas Cina di Indonesia karena iklim di Guangdong mirip atau bahkan sama dengan iklim di Indonesia. Bentuk rumah toko di Pecinan dengan langit-langit yang tinggi , lubang angin/udara pada dinding atas dimaksudkan untuk mengurangi panas dan lembab, serta untuk menahan angin yang terlalu kencang. Atap yang dibentuk memanjang dimaksudkan untuk mengurangi pancaran silau dan radiasi matahari (Tjahjono, 2002: 114). Bentuk bangunan rumah yang ada sekarang ini sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya.
Dengan demikian sebagai kawasan yang dihuni oleh mayoritas masyarakat Cina yang masih taat melaksanakan budaya dan tradisi dari negeri leluhurnya, sampai saat ini Pecinan tampil dengan wajah yang penuh nuansa budaya spesifik Cina yang kental dan layak diangkat sebagai salah satu identitas kota Semarang. Identitas kawasan Pecinan tidak hanya ditampilkan dalam bentuk fisik saja tetapi juga diwarnai dengan berbagai bentuk aktivitas yang khas pula. Aktivitas masyarakat di kawasan Pecinan sangat kompleks mencakup aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. 
Aktivitas ekonomi yang sudah sejak awal dilakukan oleh masyarakat di kawasan Pecinan, mengakibatkan penggunaan lahan sebagian besar untuk pemukiman dan sekaligus toko. Lahan yang digunakan untuk aktivitas sosial dan budaya semakin terdesak oleh bangunan-bangunan toko, bank, pasar dan lain sebagainya. Pada saat ini Pecinan  terlihat sangat padat, sesak dan gersang. Suasana yang serasi dan sejuk tidak lagi  dapat ditemukan di sana. Keserasian dan keseimbangan antara aktivitas manusia dan alam yang selalu ditonjolkan dalam konsep feng shui seolah tidak diperhatikan lagi. Wajah buram kawasan Pecinan Semarang diperparah dengan kebijakan pemerintah yang cenderung melaksanakan pembangunan kota berdasarkan ”power and profit”, yaitu  pembangunan kota yang berorientasi pada kekuasaan dan untuk memperoleh  keuntungan. Hal yang demikian ini juga biasa ditemukan di kawasan Pecinan lainnya di Indonesia.
Karakteristik kawasan Pecinan yang terbentuk dari aktivitas ekonomi, sosial dan budaya yang didominasi etnik Cina yang pada masa dahulu dapat menciptakan harmonisasi, keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar, sulit ditemukan. Padahal penataan kawasan seperti yang biasa terjadi pada masa lalu di Pecinan, yang menekankan adanya harmoni diantara makluk hidup dalam suatu kawasan ekologi tertentu sangat ideal dan dapat menjamin keberlanjutan. Oleh karena itu penataan kawasan Pecinan yang berbasis budaya sangat mendesak untuk dilakukan, karena dinamika masyarakat dalam aktivitas ekonomi sangat tinggi, yang cenderung membuat ruang kawasan sangat padat dan sesak serta tidak mengindahkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal. Dalam hubungan itulah penelitian ini penting untuk dilakukan utamanya dalam rangka menemukan model penataan kawasan Pecinan pada kota pantai yang berbasis budaya dan bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.  
Sebagaimana diketahui sampai saat ini di kawasan Pecinan Semarang tepatnya di Jl.Gang Cilik dan Gang Gambiran, masih terdapat beberapa perajin alat-alat perlengkapan upacara khas Cina yang unik dan perajin bong pay (nisan kuburan Cina). Keadaan lingkungan usaha kerajinan ini kurang memadai karena terletak di jalan sempit dan padat.  Usaha kerajinan yang unik ini bila dikembangkan dan dikemas dalam tata ruang kawasan yang teratur tentu dapat menarik minat wisatawan untuk melihat dan menikmati dari dekat cara-cara pembuatan perlengkapan upacara tersebut. Selain produksi perlengkapan upacara keagamaan masih banyak produk-produk khas kawasan Pecinan yang berupa makanan seperti lumpia, kue pia, manisan kolang-kaling dan lain sebagainya yang masih dapat dikembangkan sebagai produk lokal yang bernilai ekonomis. 
Di kawasan Pecinan juga terdapat pasar tradisional yang keberadaannya sudah cukup lama. Pasar yang terletak di Jl.Gang Baru tersebut keadaannya tidak mengalami perubahan yang berarti. Pasar ini mempunyai daya tarik tersendiri karena di sana dijual barang-barang kebutuhan sehari-hari dengan kualitas prima. Berbeda dengan barang yang diperdagangkan, kondisi pasar sangat tidak memadai, karena selain sempit, becek juga berbau tidak sedap. Penataan pasar Gang Baru ini diharapkan dapat semakin meningkatkan potensinya sebagai pasar yang menjual barang dengan kualitas prima. Penataan pasar juga diharapkan akan semakin meningkatkan parsisipasi masyarakat lokal dalam aktivitas jual-beli.
Fenomena yang sangat kontras justru tampak pada suasana lingkungan Pecinan yang begitu ”hidup”, padat dan ramai aktivitas ekonomi penduduk pada pagi hingga sore tapi begitu ”sepi” pada malam hari. Kondisi ini tentu memiliki akar sejarah, mengapa pada malam hari tidak dijumpai aktivitas yang berarti dari masyarakat termasuk dalam berkebudayaan. Saat ini tidak terlihat adanya atraksi budaya Cina secara lebih terbuka dilaksanakan di  kawasan Pecinan Semarang. Hal itu terkait dengan kebijakan politik pemerintah di bidang kebudayaan di mana setelah tahun 1967 (trauma peristiwa G30S PKI) aktivitas budaya masyarakat Cina dilarang dipergelarkan secara terbuka. Keterbukaan dan kebebasan untuk mengekspresikan keunikan budaya Cina menjadi sangat dibatasi, padahal budaya yang lahir dari etnis Cina yang merupakan bagian dari masyarakat Semarang, akan memperkaya budaya setempat.

B. Permasalahan
Di era pelaksanaan otonomi daerah yang semakin gencar dewasa ini peluang untuk menggali dan mengembangkan potensi daerah, semakin terbuka termasuk terhadap kawasan Pecinan yang menjadi salah satu aset/kekayaan kota Semarang. Dalam hal ini secara objektif terdapat permasalahan krusial yaitu yang terkait dengan kondisi lingkungan di kawasan Pecinan yang tidak lagi mencerminkan adanya hubungan yang menekankan harmonisasi, keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan sekitar sebagaimana tercermin pada konsep feng shui. Konsep tersebut pada masa lalu menjadi dasar bagi masyarakat Cina dalam melakukan tata letak dan tata keruangan dalam rumah maupun kawasan. Di kawasan Pecinan Semarang situs-situs sejarah yang menunjukkan adanya implementasi konsep tersebut di masa lalu masih dapat ditemukan meskipun tampak tidak fungsional lagi.




































Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menyusun model penataan kawasan yang sesuai dengan karakteristik kota pantai dan bersinergi bagi aktivitas ekonomi masyarakat pada tata ruang  kawasan Pecinan.
Kawasan Pecinan yang dibentuk pada sekitar tahun 1740 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, semula memang bertujuan untuk melokalisir pemukiman orang-orang Cina agar mudah diawasi aktivitasnya. Pada perkembangan selanjutnya kawasan ini berkembang pesat sebagai kawasan bisnis yang melayani kebutuhan masyarakat baik tingkat lokal maupun regional, sejak dahulu sampai sekarang. Sebagai kawasan yang sudah cukup lama keberadaannya, Pecinan dipandang mengandung potensi-potensi besar yang mendukung perkembangannya, antara lain: letaknya sangat strategis berada pada pusat kota dan akses ke pelabuhan, stasiun kereta api serta bandar udara yang relatif mudah, sebagai kawasan bisnis yang sangat potensial dalam memberikan kontribusi PAD kepada Pemerintah Kota Semarang, memiliki keunikan dalam budaya yang ditampilkan dalam bentuk fisik struktur tata ruang jalan dan bangunan-bangunan kelenteng serta aktivitas sosial budaya yang masih kental dengan tradisi dari negeri Cina.
Selain memiliki potensi yang memadai untuk dikembangkan, kawasan Pecinan juga memiliki permasalahan-permasalahan yang cukup serius yang harus segera ditanggulangi, yaitu seperti:
-	Lahan/ruang kawasan Pecinan tidak mungkin dikembangkan karena lahan yang ada sangat terbatas. Aktivitas ekonomi/bisnis memerlukan lahan yang memadai terutama untuk parkir dan bongkar-muat barang. Karena lahan yang terbatas, maka jalan yang ada digunakan untuk parkir dan bongkar-muat barang, sehingga pada pagi sampai sore jalan di kawasan ini sangat padat.
-	Kebutuhan lahan untuk aktivitas ekonomi yang sangat tinggi menyebabkan perubahan fungsi ruang, yaitu ruang yang semula untuk rumah tinggal berubah menjadi toko dan sarana bisnis lainnya.
-	Perubahan fungsi ruang menyebabkan bangunan yang ada sangat tidak sesuai dengan karakter ruang yang dilandasi unsur budaya Cina yang sangat kuat.
-	Sungai/kali Semarang yang mengitari kawasan Pecinan keadaannya sangat memprihatinkan karena keruh, dangkal dan kotor. Dahulu sungai Semarang ini menjadi prasarana transportasi air yang sangat penting, yang dapat dilayari perahu untuk mengangkut barang-barang dagangan. 
-	Ruang publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak didapati di kawasan Pecinan. Ruang publik untuk kegiatan budaya dan keagamaan menggunakan ruang di lingkungan kelenteng dan jalan raya.
Berdasarkan potensi dan permasalahan yang ada di kawasan Pecinan, maka upaya penataan kawasan perlu segera dilakukan. Konsep penataan disusun berdasarkan hasil kajian yang mendalam dan komprehensif terhadap potensi kawasan fisik, sosio-kultural dan ekonomi masyarakatnya. Juga didasarkan pada perhitungan yang matang dan cermat terhadap perkembangan di masa depan yang  vissible. Selama ini penataan dan revitalisasi yang pernah direncanakan oleh pemerintah kota cenderung hanya dilakukan secara parsial dan tidak berkesinambungan. Penataan kawasan Pecinan menjadi prioritas sebab kawasan yang tertata secara harmonis tanpa menghilangkan unsur budaya yang spesifik, diharapkan dapat lebih meningkatkan potensinya, baik dalam aktivitas ekonomi, sosial dan budaya. 
Berhubung penelitian ini akan dilakukan dalam tiga (3) tahap selama tiga tahun, maka berikut ini dijelaskan tujuan penelitian secara keseluruhan. Tujuan penelitian pada tahun pertama adalah melakukan kajian historis kawasan dan masyarakat Pecinan, sehingga dapat diidentifikasi bagian-bagian kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkan melalui penataan ruangnya, dan bagian-bagian kawasan yang belum berkembang, yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan melalui penataan ruangnya.  Selain itu juga dapat dilakukan identifikasi aktivitas masyarakat yang terkait dengan aktivitas ekonomi, dan sosial budaya. Bagaimanapun,  aktivitas masyarakat terkait erat dengan tata ruang/tempat. Sejalan dengan kegiatan identifikasi tata ruang dan aktivitas masyarakat, juga dilakukan kajian-kajian terhadap program yang telah dilaksanakan pemerintah terhadap penataan ruang kawasan Pecinan sebagai bahan rujukan untuk penyusunan Pedoman Penataan Ruang Kawasan Pecinan yang bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakat.
Tujuan penelitian tahun kedua adalah menyusun konsep Model Penataan Ruang Kawasan Pecinan. Hasil penelitian pada tahun pertama dijadikan dasar untuk penyusunan  Model Penataan Ruang kawasan Pecinan yang bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakatnya. Agar penyusunan Model Tata Ruang Kawasan Pecinan ini vissible dan tepat dari aspek konseptual keilmuan, maka dilakukan konsultasi dan diskusi yang intensif dengan pakar perencaraan tata kota. Selain itu agar tidak terlalu jauh dari harapan masyarakat,  pada tahun kedua ini konsep model juga disosialisasikan dan diinformasikan serta menjaring tanggapan masyarakat tentang rencana-rencana untuk pengembangan tata ruang kawasan. Dalam hal ini nilai budaya masyarakat setempat yang berupa konsep feng shui akan menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan konsep model ini. Demikian juga perlu menyelaraskan konsep model Penataan Ruang Kawasan Pecinan ini dengan program-program  pemerintah yang terkait dengan penataan ruang kawasan Pecinan .
Tujuan penelitian tahun ketiga adalah uji coba atau implementasi konsep model Penataan Ruang Kawasan Pecinan. Konsep model merupakan replika dari penataan ruang dan kawasan yang menekankan pada aspek keserasian, keseimbangan dan keharmonisan semua unsur baik alam, fisik maupun manusianya sebagaimana yang menjadi konsep Feng shui. Proses uji coba ini didahului oleh kegiatan identifikasi permasalahan kawasan Pecinan Semarang pada masa sekarang ini. Selama proses uji coba konsep model, kegiatan lebih difokuskan pada upaya untuk mendapatkan respon pada masyarakat dan pihak-pihak terkait (pakar, dinas, instansi dan lembaga sosial budaya) sehubungannya dengan kelayakan implementasi konsep model. Oleh karena itu melalui kegiatan ini diharapkan konsep model benar-benar sudah teruji dan siap diimplementasi dimanapun pada daerah Pecinan yang memiliki tipologi dan karakteristik yang sama dengan Semarang sebagai kota pantai. Selain itu karena konsep model ini juga dimaksudkan dapat bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakat, maka dilakukan penjaringan aspirasi publik terutama yang telah memiliki pengalaman melakukan aktivitas ekonomi di kawasan Pecinan. Mereka ini tidak terbatas masyarakat yang tinggal di kawasan Pecinan, tetapi juga yang tinggal di kawasan lain yang melakukan aktivitas ekonomi di kawasan Pecinan.
B. Manfaat
Manfaat penelitian ini  secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut:
1.	   Secara keilmuan, penelitian ini akan memperkaya khasanah kajian sejarah perkotaan dan  perencanaan tata kota pantai di Indonesia. Multiplied effects dari penelitian ini adalah merangsang berkembangnya penelitian sejarah kota dan perencanaan tata kota pantai yang akan bermanfaat bagi penataan dan pengembangan kawasan kota pantai  di Indonesia yang berbasis budaya. 
2.	   Dari segi budaya, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagi media untuk melakukan pelestarian, pengembangan dan sosialisasi nilai-nilai budaya yang menjunjung tinggi keselarasan dan keharmonisan manusia dan lingkungannya, kepada generasi muda sebagai wahana strategis untuk memperkokoh integrasi Indonesia sebagai bangsa dan negara maritim yang besar di masa yang akan datang. 
























Dari penelitian pendahuluan dapat diketahui, bahwa terbentuknya kawasan Pecinan tidak terlepas dari sejarah kedatangan orang-orang Cina di Semarang. Memang belum didapat bukti historis yang memberi informasi secara pasti kapan orang-orang Cina datang ke Semarang. Walaupun demikian beberapa ahli sejarah  seperti Lombard (1996) dan Reid (1999)  menyebutkan bahwa sekitar tahun 1416 sudah terjalin hubungan dagang dan kemaritiman yang cukup aktif antara Cina dan Jawa, yang dalam hal ini adalah kerajaan Majapahit.
Menurut Yoe (1933) pada sekitar tahun 1412  sudah ada komunitas Cina yang bermukim di daerah Gedong Batu atau Simongan dan di tepi sungai Semarang. Daerah Gedong Batu menjadi pilihan sebagai tempat bermukin komunitas Cina karena daerah tersebut merupakan daerah yang paling baik dan sangat strategis. Daerah Simongan ini berupa  teluk yang terletak di antara muara kali Semarang dan Bandar Semarang. Letaknya yang strategis ini menjadi kunci utama dari bandar Semarang. Daerah  yang terletak di tengah kota Semarang waktu itu belum memadai untuk tempat hunian karena masih berupa rawa dan tegalan yang tidak sehat untuk dihuni (Budiman, 1978: 11)
Kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-16 telah mengubah kehidupan orang-orang Cina yang telah membentuk komunitas di Gedung Batu. Pada tahun 1740 di Batavia telah terjadi pemberontakan orang Cina melawan Belanda. Pemberontakan ini dipimpin oleh Souw  Pan Jiang atau sering disebut Souw Panjang. Pada pemberontakan ini banyak orang Cina terbunuh dan yang sebagian lagi melarikan diri ke arah timur melalui pantai utara Jawa sambil terus melakukan perlawanan terhadap pererintah Belanda. Setelah tiba di Semarang Souw Pan Jiang menghimpun orang-orang  Cina untuk melakukan perlawanan kepada pemerintah Belanda. Karena terdesak, pemerintah Belanda meminta bantuan pasukan dari Batavia untuk menumpas pemberontakan tersebut. Setelah pemberontakan padam, orang-orang Cina banyak yang melarikan diri  ke Kartasura untuk bergabung dengan pasukan Trunojoyo melawan Belanda. Akibat dari pemberontakan ini , pemerintah Belanda membuat kebijakan untuk memindahkan  pemukiman komunitas Cina dari Gedongbatu ke kawasan yang dilingkari oleh kali Semarang yang kita kenal dengan Pecinan. Pemindahan pemukiman komunitas Cina ini dimaksud untuk memudahkan pemerintah Belanda melakukan pengawasan terhadap  komunitas Cina di Semarang. 
Untuk  mengurus kepentingan masyarakat Cina terutama yang terkait dengan kepentingan ekonomi  atau perdagangan dengan pemerintah Belanda, diangkatlah seorang kapiten/ kapten. Selain jabatan kapten ada jabatan lain yaitu mayor (lebih tinggi dari kapten) dan letnan (lebih rendah dari kapten). Kapten pertama yang diangkat dari lingkungan mayarakat Cina adalah Kwee Kiauw yang diangkat pada tahun 1672. Jabatan-jabatan ini merupakan  prestise bagi masyarakat Cina karena mereka sangat dihormati dan dihargai. Oleh karena itu pada masa-masa kemudian jabatan ini sering diwariskan kepada generasi-generasi berikutnya.
Pada awal pembentukannya kawasan Pecinan merupakan suatu bagian wilayah kota yang terletak di tengah kota Semarang. Bagian kawasan Pecinan  sebelah utara, timur dan selatan  dilingkari kali Semarang. Bagian kawasan sebelah barat merupakan tanah kosong. Hunian sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu, yang pada waktu itu belum banyak jumlahnya terdapat pada batas-batas kawasan saja, yaitu di Pecinan Lor (Utara), Pecinan Kidul (selatan) dan Pecinan Kulon (barat). Dengan demikian maka pada kawasan   Pecinan bagian tengah terdapat tanah kosong yang cukup luas (Widodo, 1982:1)        
Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kawasan Pecinan sudah memperlihatkan perannya dalam bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan perkembangan kawasan yang sangat cepat, seperti Pecinan Lor tumbuh  paling awal  sebagai  daerah ekonomi yang ramai. Hal ini disebabkan daerah Pecinan Lor merupakan daerah penghubung antara bagian kawasan Pecinan lainnya dengan  pasar Padamaran dan bagian wilayah kota lainnya. Pecinan Lor yang oleh masyarakat Cina juga disebut A-long-kee, kemudian namanya lebih dikenal masyarakat sekitarnya sebagai Gang Warung, sebab di sekitarnya banyak terdapat warung. Daerah Pecinan Kidul lebih dikenal sebagai Sebandaran, karena dahulu di sekitar tempat tersebut merupakan bandar (pelabuhan) dan tempat kantor Syahbandar. Ada pula yang menafsirkan kata ”bandar” sebagai bandar judi. Daerah Pecinan Wetan  yang juga sering disebut  Tang-kee sekarang lebih dikenal dengan Gang Pinggir, karena letaknya di pinggir kawasan. Pecinan Kulon yang juga dikenal sebagai Sin-kee telah berubah menjadi Gang Baru karena merupakan perkampungan baru. Pecinan Tengah, yang dulu pernah disebut Kak-pan-kee  sekarang lebih populer disebut Gang Tengah, karena letaknya di tengah kawasan Pecinan. Daerah di belakang  Pecinan  Tengah sekarang  juga dikenal sebagai Gang Besen, karena di sana banyak usaha besi. Nama jalan dan nama tempat waktu itu memakai nama Cina. Hal ini merupakan salah satu identitas kawasan komunitas Cina. Nama-nama ini kemudian berubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang dan berinteraksi dengan  suku-suku bangsa lain. Daerah Tjap Kauw King merupakan salah satu daerah yang  menjadi identitas awal, yang  sangat melekat pada kawasan Pecinan. Nama jalan tersebut berdasarkan  jumlah rumah yang ada, yaitu 19 rumah (cap  adalah sepuluh, dan kauw  adalah sembilan). Sekarang jalan ini dikenal sebagai  Jl.Wotgandul. Daerah Pecinan Kulon dikenal sebagai Beteng karena di sana terdapat benteng. Benteng ini dibangun setelah terjadi pemberontakan masyarakat Cina di Semarang atas prakarsa kapten Cina Kwee An Say dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Cina dari serangan pemerintah Hindia Belanda . Gang Mangkok sebelumnya bernama Oa-kee (Oa artinya mangkok). Say-kee berubah menjadi Gang Belakang karena letaknya di belakang kawasan Pecinan. Hoay-kee  sekarang berubah menjadi Gang Cilik karena struktur ukuran jalannya paling kecil dibandingkan jalan-jalan yang ada di kawasan Pecinan. Kang-kee  sekarang lebih dikenal dengan Gang Lombok karena dulu di daerah ini  banyak tanaman lombok.
Pada akhir abad ke-17 rumah-rumah bagus berarsitektur Cina, yang terbuat dari tembok mulai dibangun di Gang Warung dan Gang Pinggir. Selanjutnya untuk menunjang aktivitas masyarkat Cina  dalam kegiatan  religi dan ritual telah dibangun klenteng-kelenteng yang sangat indah, yang menjadi ciri dan identitas serta citra kawasan Pecinan.
Pemukiman masyarakat Cina yang dikenal dengan Pecinan menunjukkan  pengaruh budaya dari negeri leluhur mereka yang cukup kuat, yang tampak dari bentuk tempat ibadah yang berupa kelenteng. Rumah sebagai hunian  juga menunjukkan ciri yang berbeda dengan rumah atau hunian masyarakat dari etnis lainnya. Selain itu pola jalan yang menghubungkan antara satu blok dengn blok lain atau dari satu lingkungan ke lingkungan lain, membentuk pola yang khas yang sampai saat ini tidak memgalami banyak perubahan. Pengaruh budaya Cina yang masih hidup dalam masyarakat Cina di Semarang sampai sekarang yang berkaitan dengan tata ruang adalah  feng shui atau hong shui  (pengetahuan yang berkaitan dengan  angin dan air).
Masyarakat Cina dalam kehidupannya selalu memperhatian keharmonisan dan keselarasan, terutama di lingkungan hidupnya termasuk tempat tinggal, tempat mencari rejeki, tempat ibadah, jalan, pasar dan lain sebagainya. Untuk menciptakan keselarasan dan keseimbangan di lingkungan sekitarnya penerapan konsep feng shui yang  berasal dari negeri leluhurnya masih digunakan. Konsep feng shui ini erat kaitannya dengan dasar pemikiran orang Cina yaitu bahwa manusia harus dapat menjaga harmoni atau keseimbangan dengan ritme alam semesta ,melalui hubungan dengan langit, bumi, angin dan air (Hidayat, 1993: 15).
Sebagai pemukiman dan tempat beraktivitas masyarakat Cina, Pecinan mempunyai ciri-ciri atau karakter khusus yang berkaitan dengan bangunan rumah tinggal, tempat ibadah, dan jalan dan publik space (ruang publik). Secara umum rumah tradisional atau tempat tinggal orang Cina di Pecinan berbentuk rumah-rumah petak dalam satu atap yang berderet di sepanjang jalan yang ada di sana. Rumah-rumah ini tidak mempunyai halaman di bagian depan, tetapi masing-masing rumah mempunyai halaman di bagian tengah rumah yang fungsinya sebagai ruang keluarga, tempat bersantai, tempat melakukan aktivitas rumah tangga seperti memcuci dan menjemur pakaian, taman kecil dan lain sebagainya. Fungsi ruang depan adalah sebagai ruang  tamu dan menempatkan altar pemujaan untuk leluhur atau meja abu. Pada perkembangannya kemudian rumah tinggal sering juga difungsikan sebagai toko, sehingga dikenal istilah rumah toko (ruko). Toko biasanya terletak di ruang depan dari rumah tinggal, sehingga penempatan altar pemujaan leluhur diletakkan pada ruang di belakangnya. Ruang tidur terletak pada sisi kiri dan kanan bangunan yang dipisahkan oleh gang/lorong sempit yang menghubungkan antara ruang depan dan ruang belakang. Dapur dan kamar mandi biasanya terletak di ruang belakang. Bentuk atap dari bangunan rumah tradisional di Pecinan mempunyai bentuk yang khas yaitu pada bagian ujung atap meruncing dan kadang-kadang dihias dengan ukiran naga. Bentuk bangunan rumah toko yang ada di Pecinan dipengaruhi oleh bentuk bangunan yang ada di provinsi Guangdong ( dulu dikenal dengan Kwangtung, terletak di Cina Selatan) yang diterapkan oleh para imigran Cina yang datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-13. Bentuk rumah dari provinsi Guangdong ini cocok diterapkan dalam pembangunan rumah komunitas Cina di Indonesia karena iklim di Guangdong mirip atau bahkan sama dengan iklim di Indonesia. Bentuk rumah toko di Pecinan dengan langit-langit yang tinggi , lubang angin/ udara pada dinding atas dimaksudkan untuk mengurangi panas dan lembab, serta untuk menahan angin yang terlalu kencang. Atap yang dibentuk memanjang dimaksudkan untuk mengurangi pancaran silau dan radiasi matahari (Tjahjono, 2002: 114). Bentuk bangunan rumah yang ada sekarang ini sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya.
Orang-orang Cina yang datang ke Indonesia pada umumnya dan Semarang khususnya sebagian besar berasal dari propinsi Fukien dan Kwang Tung. Mereka ini terdiri dari berbagai  suku bangsa yaitu Hokkian, Hakka, Teociu dan Kanton. Mereka  mempunyai bidang keahlian yang berbeda-beda yang nantinya dikembangkan di tempat baru (Indonesia). Orang Hokkian merupakan orang Cina yang paling awal dan paling besar jumlahnya  sebagai imigran. Mereka mempunyai budaya dan tradisi dagang yang kuat sejak dari daerah asalnya.  Orang Teociu  yang berasal dari daerah pedalaman Swatow di bagian timur propinsi Kwantung mempunyai keahlian di bidang pertanian, sehingga mereka banyak tersebar di luar Jawa. Orang  Hakka/Khek  berasal dari daerah yang tidak subur di propinsi Kwang Tung, sehingga mereka berimigrasi karena kesulitan hidup dan di antara orang-orang Cina yang datang ke Indonesia  mereka merupakan golongan yang paling miskin. Orang-orang Hakka dan orang-orang Teociu sebagian besar bekerja di daerah-daerah pertambangan di Indonesia seperti Kalimantan Barat, Bangka, Belitung dan Sumatra. Perkembangan kota-kota besar di Jawa seperti kota Jakarta dan dibukanya daerah Priangan bagi pedagang Cina telah menarik minat orang-orang Hakka dan Teociu untuk pindah ke Jawa Barat (Koentjaraningrat, 2002: 354). Pada perkembagannya kemudian  kemudian mereka menyebar dan menetap di kota-kota lain di Jawa.  Orang Kanton yang mempunyai keahlian di bidang pertukangan dan industri datang ke Indonesia dengan modal finansial dan ketrampilan yang cukup, sehingga di tempat yang baru mereka dapat mengembangkan usaha di bidang pertukangan, industri, rumah makan, perhotelan dan lain sebagainya (Tan, 1981: 8-9).
Keberhasilan di bidang ekonomi dan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Cina dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain etos kerja yang dipengaruhi oleh kepercayaan yang sudah berakar dalam kehidupan masyarakar Cina, kebijakan pemerintah Belanda pada jaman penjajahan, kebijakan pemerintah Indonesia pada jaman setelah kemerdekaan dan kondisi lingkungan setempat  (Naveront, 1997: 63)
Etos kerja yang hidup dalam lingkungan masyarakat Cina dipengaruhi oleh kepercayaan Confucius. Ajaran Confucius menyebutkan bahwa realitas kehidupan di dunia harus benar-benar dilaksanakan dan diamalkan sehingga akan tercipta hubungan yang harmonis, adil, yang akan membawa masyarakat pada kehidupan yang ideal. Ajaran Confucius menekankan penghormatan kepada keluarga, terutama kepada orang tua dan nenek moyang (Fung, 1980: 13). Bila dalam setiap keluarga terjadi hubungan yang harmonis, maka dapat diharapkan kehidupan masyarakat luas juga akan tenteram dan damai. Bakti dan penghormatan kepada orang tua dan keluarga dihubungkan dengan upaya untuk mensejahterakan seluruh keluarga, yang harus dilakukan melalui kerja keras. Bakti dan penghormaran anak kepada orang tua salah satunya  diwujudkan dengan prestasi kerja/karya yang baik (Dawson, 1992: 132). 
Kerja keras bagi masyarakat Cina identik dengan upaya untuk membahagiakan orang tua dan leluhur, yang balasannya adalah pahala dan kesejahteran abadi di akherat kelak. Selain itu ajaran Confucius juga mengajarkan kesederhanaan, sikap hemat, disiplin, tekun dan teliti, yang kesemuanya sangat menunjang keberhasilan usaha perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Cina di Indonesia.
Kemajuan dan keberhasilan usaha perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Cina ditunjang oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang memberi mereka peran  sebagai pedagang perantara dan status sebagai warga Timur Asing yang kedudukannya lebih tinggi dari  status pribumi. Pada perkembangan selanjutnya orang-orang Cina diberi peran yang cukup besar dalam  kegiatan eksport dan perdagangan dalam negeri (Burger, 1970: 61). Kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda ini mengakibatkan orang-orang Cina lebih siap dalam persaingan perdagangan ketika pemerintah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia. Pemberian status sebagai warga Timur Asing berdampak pada sikap superior dan ekslusif orang-orang Cina, sehingga dalam aktivitas ekonomipun mereka membentuk jaringan antar sesama warga Cina. Selain itu bisnis yang dilakukan oleh orang-orang Cina mempunyai ciri khas, yaitu sebagian besar bisnis mereka adalah bisnis keluarga, yang modalnya hanya berputar  di antara keluarga dan keteurunan-keturunannya. Pihak-pihak di luar keluarga dan di luar kelompok masyarakat Cina sangat sulit masuk dalam bisnis yang dikelola oleh orang-orang Cina ini. Bisnis yang demikian ini merupakan benteng keluarga dalam  upaya melindungi diri dari serangan atau intervensi pihak-pihak luar (Zein, 2000: 128).




















Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder dan ditempuh melalui metode: sejarah, sosilogi dan antropologi.  Metode sejarah mencakup empat tahapan kegiatan, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik (penilaian kritis terhadap sumber sejarah), interpretasi (analisis dan sintesis terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dari sumber sejarah) dan historiografi (penulisan dan penyajian hasil penelitian sejarah). Penulisan sejarah sebagai aktualitas (peristiwa yang betul-betul terjadi) menjadi sejarah sebagai kisah tidak dapat dilepaskan dari keharusan menggunakan apa yang disebut sebagai sumber sejarah. Sumber sejarah sebagai jejak dari apa yang pernah terjadi yang sampai ke tangan sejarawan merupakan wadah bagi tersimpannya bahan atau informasi pokok bagi penulisan sejarah.​[1]​ Tanpa sumber sejarah yang mengandung informasi tentang apa yang terjadi di masa lampau orang tidak akan dapat menggambarkan kembali secara bertanggung jawab mengenai masa lampaunya. Dalam kerangka penulisan jenis sejarah apa pun, sumber sejarah mutlak diperlukan. Tanpa sumber sejarah, tidak akan dihasilkan karya sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan ilmiah. 
Dalam hal ini sumber sejarah dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah kesaksian secara langsung atau dengan alat mekanis, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya atau saksi pandangan mata. Sebuah sumber sekunder merupakan kesaksian dari siapa pun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yaitu dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya. Namun demikian sumber primer itu sendiri tidak harus asli dalam arti versi tulisan pertama namun bisa juga  berupa copy dari dokumen asli. Dengan demikian unsur primer lebih memiliki nilai yang tinggi daripada unsur keaslian. Oleh karena itu seorang sejarawan yang baik, dalam proses heuristik ini akan mengutamakan sumber primer dalam pengumpulan data, baru setelah itu beranjak ke arah pencarian sumber sekunder.
Di kalangan sejarawan, sumber tertulis lebih diutamakan daripada sumber yang tidak tertulis. Sumber-sumber tertulis atau yang sering disebut sebagai bahan dukumenter dapat berupa banyak hal dengan segala kelebihan dan kelemahannya seperti rekaman sejaman, laporan-laporan konfidensial, dokumen pemerintah, daftar pertanyaan tertulis, pernyataan opini, surat-surat pribadi, buku harian, surat khabar, cerita roman, folklore, nyanyian, puisi, dan sebagainya.​[2]​ Di pihak lain posisi sumber yang tidak tertulis seperti senjata, candi, pecahan periuk dan artifak lainnya biasanya digunakan sebagai bahan penunjang dari sumber tertulis.
Menurut Garraghan, metode sejarah merupakan seperangkat aturan dan prinsip yang sistematis untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis, dan menyajikan sintesa hasil-hasil yang dicapai dalam bentuk tertulis (Garraghan, 1957: 18). Sementara itu Gottschalk mendefinisikan metode sejarah sebagai proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschalk,1986: 32). Metode sejarah ini terdiri dari empat langkah, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), kritik (penilaian kritis terhadap sumber sejarah), interpretasi (analisis dan sintesis terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan dari sumber sejarah), dan historiografi (penulisan dan penyajian hasil penelitian sejarah).
Pengumpulan sumber sejarah Kota Semarang secara umum dan sejarah kawasan Pecinan secara khusus dilakukan di beberapa lembaga arsip dan dokumentasi. Pengumpulan sumber sejarah yang berupa dokumen dan arsip dilakukan di Arsip Nasional Jakarta, Badan Arsip Daerah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Bappeda Jawa Tengah, Kantor Bappeda Kota Semarang, dan berbagai catatan yang ada di beberapa klenteng di Pecinan serta arsip pribadi pengelola yayasan klenteng. Sementara itu berbagai sumber kepustakaan sejarah didapatkan dari lembaga perpustakaan seperti Perpustakaan Nasional Jakarta, Perpustakaan Wilayah Semarang, Perpustakaan Bappeda, dan sebagainya. Koran-koran diperoleh dari kantor Suara Merdeka dan melalui penelusuran berbagai koran online.
Sementara itu penggunaan metode sosiologi dan antropologi dalam pengumpulan sumber penulisan lebih ditekankan pada pengumpulan data melalui wawancara mendalam (indepth interview), focus group discussion (FGD), dan observasi. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada informan perorangan dengan menggunakan suatu pedoman wawancara. Adapun FGD dilakukan pada informan secara kolektif atau bersama-sama untuk mendiskusikan berbagai hal yang berkaitan dengan persoalan seputar keadaan di kawasan Pecinan. Informan meliputi  masyarakat yang tinggal di kawasan Pecinan, tokoh masyarakat maupun secara khusus terhadap para pelaku usaha di kawasan terbut. Baik wawancara maupun FGD ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan detail mengenai kondisi objektif Pecinan dari berbagai aspek baik itu sosial, budaya maupun ekonomi. Selain itu melalui FGD ini akan dapat diungkap bagaimana strategi etnik Cina dan dinamika mereka dalam menghadapi perkembangan masyarakat secara luas dewasa ini.
Observasi dilakukan pada komunitas dan lokasi penelitian yaitu komunitas etnik Cina baik terutama yang secara langsung terlibat dalam berbagai aktivitas di kawasan Pecinan. Observasi mencakup kondisi fisik, aktivitas-aktivitas masyarakat dari berbagai kelompok sosial serta relasi-relasi sosial yang terbangun di antara mereka dalam beberapa situasi dan kondisi.
Setelah sumber-sumber yang akan dijadikan sebagai bahan untuk penulisan (khususnya untuk penulisan sejarah Pecinan) terkumpulkan maka dilakukan kritik terhadap sumber-sumber tersebut dengan cara melakukan koroborasi di antara sumber-sumber tersebut. Proses ini akhirnya menghasilkan informasi yang kredibel dan otentik yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan proses selanjutnya yaitu analisis dan sintesis data yang pada akhirnya dapat digunakan untuk melakukan tahap akhir yaitu penulisan laporan penmelitian ini yang kalau dalam ilmu sejarah disebut sebagai tahap historiografi. 
  
B.	Analisis Data
Sementara itu analisis data yang dikumpulkan di lapangan dengan menggunakan metode sosiologi dan antropologi digunakan metode analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan penelusuran terhadap pernyataan-pernyataan umum tentang hubungan antara berbagai kategori data untuk membangun pemahaman konseptual tentang realitas sosial  berdasar temuan data empirik. Ini sejalan dengan pendapat Patton (dalam Marvasti 2004) yang menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitattif, analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasinya ke dalam suatu pola kategori dan satuan uraian dasar. Pengkategorian data disesuaikan dengan rumusan pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini dan dimaksudkan untuk memberikan kemudahan interpretasi, seleksi, dan penjelasan dalam bentuk deskripsi analisis.
Sementara itu Glasser & Strauss (1980) mengindentifikasi tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi: (1) membandingkan kejadian yang cocok dengan kategorinya, (2) mengintegrasikan kategori dengan ciri-cirinya, (3) merumuskan pemahaman konseptual, (4) menuliskan pemahaman konseptual yang telah didapat. Tahap kategorisasi kejadian atau fenomena sosial dimulai dengan pengelompokan berdasarkan nama, fungsi, atau alasan tertentu. Dalam proses kategorisasi kejadian atau fenomena dengan sendirinya dilakukan identifikasi, komparasi, dan konseptualisasi. Pada tahap mengintegrasikan, selain melakukan komparasi juga menghubungkan antarkategori dalam tata hubungan berdasarkan atribut secara eksplisit, untuk selanjutnya dirumuskan konstruksi konsep dan teori. Sebelum perumusan konsep dan teori, kategori yang tersusun dimungkinkan untuk dimodifikasi sesuai dengan data yang terkumpul. 
Selain itu analisis kualitatif dilakukan terhadap data dan informasi tentang proses kejadian/peristiwa, motivasi yang melandasi tindakan sosial seorang aktor atau tindakan aktor lain yang berkaitan dengan tindakan sosial. Sebagaimana dikemukakan Lewis (1988), analisis kualitatif dapat digunakan dalam mendeskripsikan pola-pola hubungan sosial baik dimensi struktur (posisi dan peranan aktor), pengaturan (prosedur), serta sistem-sistem makna yang melandasi dan memberi pedoman terhadap pola-pola hubungan tersebut.
Dalam tahap analisis ini menurut Miles & Huberman (1984) terdapat tiga komponen pokok yang harus disadari oleh peneliti, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing. Terkait dengan ketiga komponen pokok tersebut, analisis data dalam penelitian ini akan menggunakan model  analisis interaktif; yaitu aktivitas ketiga komponen tersebut berbentuk interaksi dengan proses pengumpulan data di lapangan sebagai proses siklus. Dalam hal ini peneliti tetap bergerak di antara ketiga komponen dengan komponen pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung. Demikian juga setelah pengumpulan data dilakukan, kemudian bergerak di antara data reduction, data display, dan conclusion  drawing untuk membangun pemahaman substantif berdasar data empirik.
Dalam upaya memperoleh validitas data yang kebenarannya dapat diyakini, keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi (triangulation) sumber dan metode. Hal itu antara lain juga dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan salah interpretasi. Menurut Stake (2000) triangulasi merupakan proses penggunaan banyak persepsi (multiperception) dalam mengklarifikasi arti (meaning) dan dalam memverifikasi pengulangan pelaksanaan observasi dan interpretasi. Triangulasi dalam mengklarifikasi arti juga dilakukan melalui identifikasi cara yang berbeda dalam mengamati suatu realitas. Dalam penelitian ini, triangulasi akan dilakukan dengan mengklarifikasi atau membandingkan data dan informasi yang berasal dari sumber informasi dan cara pengumpulan data yang berbeda. 





A.	Perkembangan Kota Semarang sebagai Kota Pantai
A.1. Kota Semarang Periode Awal
Orang tidak boleh membayangkan wajah geografis dan topografis kota Semarang saat ini sama dengan kondisi sekitar abad ke-8 ketika kota Semarang diperkirakan mulai tumbuh sejalan dengan semakin berkembangnya kerajaan Mataram Hindu di pedalaman Jawa Tengah. Kerajaan Mataram Hindu merupakan salah satu kerajaan agraris yang sangat terkenal selama abad ke-8 hingga abad ke-10 masehi. Banyak peninggalan bangunan candi yang dapat dijumpai hingga saat ini adalah warisan yang tidak ada duanya dari kerajaan ini, seperti Candi Borobudur, Prambanan, Mendut, Kalasan, dan sebagainya. Sudah barang tentu, meskipun sebagai negara agraris, kerajaan Mataram bukanlah merupakan suatu kerajaan yang tertutup sama sekali dari hubungan internasional sebagaimana yang dibayangkan oleh banyak orang. Adanya perkembangan yang dialami oleh kerajaan Mataram baik di bidang keagamaan, kebudayaan, dan perdagangan menunjukkan bahwa kerajaan agraris ini juga memiliki hubungan dengan dunia internasional. Dalam hubungan itu, tentunya kerajaan Mataram membutuhkan pelabuhan laut yang merupakan pintu gerbang dengan dunia luar. Dalam hal ini, meskipun pusat kerajaan Mataram ini terletak lebih dekat dengan patai Laut Selatan (Samudera Hindia) namun dengan melihat perkembangan teknologi kapal dan navigasi pada waktu itu, jelas pelabuhan yang terletak di laut Selatan tidak memungkinkan untuk dikembangkan karena berombak besar. Oleh karena itu, meskipun agak jauh kerajaan Mataram mengembangkan pelabuhan yang terletak di pantai Laut Jawa (pantai utara  pulau Jawa). Dalam hal ini pelabuhan Semarang yang dipilih oleh kerajaan Mataram menjadi pelabuhan utama kerajaan.
Sudah barang tentu pelabuhan Semarang pada abad ke-8  berbeda dengan pelabuhan Semarang pada saat ini. Pada waktu itu pelabuhan Semarang terletak di kaki bukit Candi yang sekarang menjadi bagian dari Kota Atas. Diperkirakan bahwa pelabuhan Semarang terletak di kawasan Bergota. Dengan demikian pelabuhan Semarang pada waktu itu adalah pelabuhan Bergota.​[3]​ Seorang ahli geologi Belanda yang bernama Van Bemmelen menyatakan bahwa garis pantai Jawa Tengah pada zaman kuno terletak beberapa kilometer dari garis pantai yang sekarang ini. Kemajuan garis pantai berjalan sekitar tujuh meter pertahun. Hal ini disebabkan oleh sedimentasi dari berbagai sungai yang bermuara di kota Semarang dan sekitarnya, seperti Sungai Kaligarang.​[4]​ Dengan adanya proses sedimentasi ini, maka pelabuhan Semarang juga semakin berkembang ke arah utara mengikuti perkembangan letak muara Kali Garang. Namun demikian semakin mundurnya kerajaan Mataram menyusul konflik dengan kerajaan Sriwijaya dan berpindahnya pusat kerajaan Mataram ke Jawa Timur pada masa pemerintahan Mpu Senduk, maka perekonomian pedalaman Jawa Tengah juga mengalami kemunduran terutama dalam kaitannya dengan perdagangan internasional. Pusat perdagangan internasional di Jawa  digantikan oleh pelabuhan-pelabuhan di kawasan yang terletak di sebelah timur Semarang, seperti Lasem, Tuban, Gresik, dan sebagainya. Sementara itu pelabuhan Semarang menjadi pelabuhan skala lokal yang juga digunakan untuk pemukiman para nelayan setempat. Kondisi semacam itu berlangsung lama, karena selama berabad-abad (sejak abad ke-10 hingga berakhirnya kerajaan Majapahit pada awal abad ke-15, wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang bukan merupakan pusat kekuatan politik dan ekonomi. Barulah ketika agama Islam mulai berkembang sejalan dengan terjadinya revitalisasi perdagangan internasional antara dunia Barat dengan dunia Timur, maka kota-kota di pantai uatara Jawa termasuk Semarang mulai memperoleh momentum untuk berkembang.

A.2. Kemunculan Pemukiman Cina
Perkembangan dunia politik dan ekonomi di Asia Tenggara termasuk kepulauan Indonesia juga didorong oleh kebijakan kekaisaran Cina yang mulai memperhatikan Nanyang daerah selatan dan kawasan lain di dunia secara lebih serius. Seperti diketahui bahwa antara tahun 1405 dan 1422, pemerintah Dinasti Ming menyeponsori rangakaian tujuh kali ekspedisi laut. Kaisar Yunglo memproyeksikan rangkaian ekspedisi tersebut untuk meneguhkan kehadiran orang-orang Cina di perantauan, memaksakan kontrol kekaisaran Cina atas perdagangan, dan menegakkan kewibawaan kekaisaran Cina di hadapan berbagai bangsa di Samudera Hindia. Dalam hal ini laksamana Cheng Ho diangkat sebagai komandan yang membawahi armada kapal dan tentara yang sangat besar. Ia diikuti oleh 27.000 kru dan 307 kapal yang berlayar sembilan. Dari jumlah kapal itu, 62 kapal merupakan kapal pengangkut akomodasi. Kapal yang terbesar memiliki panjang 121 meter dan lebar 50 meter. Diceritakan bahwa kapal-kapak pengangkut akomodasi tersebut mampu mengangkut muatan 1.500 ton. Sebagai perbandingan, kapal Christopher Columbus yang digunakan untuk menemukan Amerika pada tahun 1492 (hampir satu abad setelah Cheng Ho) hanya berkapasitas antara 70 hingga 100 tons dengan panjang 17 meter. Dalam hal ini Jawa dikunjungi pada ekspisisi pertama (1405-1407), kedua (1407-1408), ketiga (1409-1411), keempat (1413-1415), dan kelima (1416-1419). 
Meskipun tidak ada bukti historis yang kuat bahwa Laksamana Cheng-Ho pernah singgah di Semarang namun kehadiran armada Cheng-Ho yang begitu masive telah melahirkan berbagai versi cerita rakyat bahwa tokoh ini pernah singgah di berbagai tempat di Jawa, termasuk Semarang. Kehadiran armada Cheng-Ho di semarang dianggap sebagai benih awal muncul dan berkembangnya pemukiman masyarakat Cina di Semarang.​[5]​ Berdasarkan cerita rakyat, ketika Cheng-Ho atau Sam-Po dan anak buahnya sedang berlayar di sepanjang pantai utara Jawa, ada salah seorang anak buahnya yang bernama Ong King Hong yang sedang sakit keras. Cheng-Ho memerinthkan armadanya untuk berlabuh di sebuah telauk yang ternyata adalah Teluk Mangkang yang pada saat ini terlek sekitar 15 km dari Bergota dan sekarang kurang lebih terletak dua kilometer dari pantai. Setelah berlabuh di Mangkang, Cheng-Ho menggunakan kapalnya yang kecil menyusuri pantai ke arah timur sehingga ketemu muara Sungai Kaligarang. Dari situ kemudian rombongan Cheng-Ho menyusuri masuk ke Sungai Kaligarang. Dalam penyusuran itu akhirnya Cheng-Ho menemukan sebuah gua kecil di lereng bukit yang tidak jauh dari pantai yang sekarang ini terletak di daerah Simongan. Selanjutnya Cheng-Ho memanfaatkan gua tersebut sebagai markas sementara atau tempat istirahat. Sembari istirahat, para pengikut Cheng-Ho kemudian membuat rumah kecil untuk Ong King Hong yang sedang sakit. Setelah beberapa lama, kesehatan Ong King Hong membaik sehingga Cheng-Ho berniat untuk melanjutkan perjalanan. Oleh karena Ong King Hong belum sembuh sepenuhnya maka ia ditinggal oleh Cheng-Ho dan diberi satu buah kapal dengan perbekalan yang cukup dan 10 pengawal. Sambil menunggu penyembuhan secara total, Ong King Hong menyuruh para pengwalnya untuk mengolah tanah, menanam tanaman, dan mambangun rumah. Bahkan setelah sembuh, Ong King Hong tidak mau pulang ke negeri Cina tetapi memilih untuk menetap di Semarang dan melakukan aktivitas perdagangan di kota Semarang dan sekitarnya.​[6]​ 
Seperti diketahui bahwa Cheng-Ho dan Ong King Hong merupakan penganut agama Islam. Oleh sebab itu selama tinggal di daerah itu Ong King Hong beserta para pengikutnya rajin menjalankan ibadah agama Islam dan mengajarkan ajaran Islam kepada para pengikutnya. Ada kemungkinan bahwa mereka juga mendirikan masjid ataupun mushola sebagai tempat ibadah menurut agama Islam. Ada kemungkinan juga bahwa telah terjadi interaksi sosial dan budaya dengan masyarakat lokal. Apalagi semua pengikut Ong King Hong ini adalah laki-laki sehingga ada kemungkinan terjadi perkawinan campuran antara para pendatang ini dengan perempuan setempat yang melahirkan kelompok masyarakat Tionghoa peranakan. 
Menurut cerita turun-temurun, selama hidupnya Ong King Hong sangat mengagumi pribadi dan keteladanan Cheng-Ho. Oleh karena itu ia mendirikan patung Cheng-Ho di dalam gua sebagai peringatan. Ada kemungkinan, setelah berlangsung sekian lama akhirnya patung Cheng-Ho yang juga terkenal sebagai Sam Po Tay Djeen ini menjadi objek pemujaan berbagai kelompok masyarakat yang datang di gua tersebut. Ketika meninggal dunia Ong King Hong yang kemudian juga terkenal sebagai Kyai Juru Mudi Dam Po Awang dimakamkan secara Islam di areal gua itu juga. Kawasan gua dan bangunan tempat ibadah yang didirikan oleh kelompok masyarakat keturunan Tionghwa ini menjadi pemukiman keturunan Cina yang paling awal di kota Semarang yang terkenal dengan daerah Simongan. Sementara itu sejalan dengan  perubahan jaman terutama berkaitan dengan penetrasi orang-orang Balanda terhadap kelompok etnis Tionghoa akhirnya tempat ibadah Islam dan makam muslim Cina itu akhirnya berubah menjadi klenteng Cina dan makam Juru Mudi Dam Po Awang menjadi makan yang semakin lama semakin bernuansa Cina.

A.3. Masa Pengaruh Islam
Sejalan dengan kemunduran yang dialami oleh kerajaan Majapahit di Jawa Timur yang terutama disebabkan oleh perpecahan internal, berkembang pula perdagangan di Nusantara yang dilakukan oleh para pedagang Islam. Perkembangan perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam ini juga sejalan dengan penyebaran agama Islam. Hal ini sangat dimungkinkan karena pada hakekatnya setiap muslam diwajibkan untuk menyebarkan agama Islam. Dalam waktu yang panjang akhirnya Islam bukan hanya menjadi kekuatan sosial dan ekonomi tetapi makin lama juga menjadi kekuatan politik. Meskipun demikian bukan berarti bahwa selalu telah terjadi konflik yang frontal antara kekuatan non-Islam dengan kekuatan Islam. Banyak informasi yang menjelaskan bahwa telah terjadi berbagai bentuk hubungan dan akomodasi antara Islam dengan kekuatan-kekuatan tradisional yang ada, meskipun juga diwarnai oleh ketegangan-ketegangan.
Berdasarkan cerita babad, ayah raja Demak yang pertama yaitu Raden Patah adalah raja Majapahit yang bernama Brawijaya. Brawijaya telah memperingatkan  Raden Patah akan kewajiban  untuk taat kepada raja  lewat adipati Terung. Peringatan ini tidak berhasil, justru adipati Terung bersekutu dengan umat Islam yang berkumpul di Bintara, Demak. Dari situ mereka bersama-sama menyerang Majapahit. Tanpa pertempuran  Raden Patah dapat menggantikan kedudukan ayahnya  di singgasana kerajaan. Menurut kisah babad tersebut, setelah  Raden Patah berhasil merobohkan Majapahit, ia kemudian memindahkan semua alat upacara kerajaan dan pusaka-pusaka Majapahit ke Demak. Tujuan pemindahan ini adalah  sebagai lambang tetap berlangsungnya kerajaan kesatuan Majapahit tetapi dalam bentuk yang baru di Demak.  
Setelah mampu menaklukkan Majapahit kerajaan Demak mulai juga menaklukkan wilayah-wilayah dan kota-kota di sekitarnya termasuk Semarang. Babak baru perkembangan Semarang terjadi pada masa awal penyebaran Islam oleh kerajaan Demak. Sudah tentu pelabuhan Semarang sudah ada sebelum kerajaan Demak berdiri meskipun masih sebagai pelabuhan yang belum begitu penting jika dibandingkan dengan pelabuhan Jepara. Pengislaman Semarang oleh kerajaan Demak dilakukan sejalan dengan serentetan Islamisasi oleh kerajaan Demak ke arah barat hingga mencapai Banten yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dan anaknya, Hasanuddin pada awal abad XVI. Semarang juga berhasil di-Islamkan oleh Demak tidak dengan cara penaklukan militer namun dengan melakukan pendekatan-pendekatan sosio-kultural dan perkawinan. Bupati Semarang ditempatkan di bawah daulah Islamiyah Kesultanan Demak dan dikawinkan dengan salah satu kerabat raja Demak. Perkawinan ini menurunkan tokoh terkenal dalam penyebaran agama Islam di pedalaman Jawa yaitu Ki Ageng Pandan Arang atau Sunan Tembayat. 
 Setelah berada di bawah kekuasaan kerajaan Demak, Kyai Pandan Arang diangkat sebagai Bupati Semarang pada tahun 1575. Ia adalah anak Pangeran Made Panden, cucu pangeran Sabrang Lor dan buyut  Raden Patah. Dengan demikian kota dan pelabuhan Semarang menjadi bagian dari wilayah kerajaan Demak. Pada periode kerajaan Demak ini, pelabuhan Semarang tidak lagi terletak di daerah Bergota tetapi sudah bergeser ke arah utara di muara Kali Semarang yang sekarang ini terletak di kota Semarang bawah. Setelah kerajaan Demak mengalami kehancuran karena konflik-konflik di antara anggota keluarga bangsawan, status Semarang menjadi tidak jelas. Kerajaan Pajang yang terletak di pedalaman Jawa Tengah sebagai pengganti kerajaan Demak hanya berumur pendek sehingga kemungkinan tidak sempat mengontrol kembali wilayah-wilayah pantai yang pernah dikuasai oleh kerajaan Demak. Ada kemungkinan bahwa Semarang menjadi kota yang relatif merdeka. Namun demikian setelah kekuasaan Pajang direbut oleh Mataram, daerah-daerah dan kota-kota pantai menjadi target untuk dikuasai oleh Mataram yang menganggap dirinya sebagai pewaris yang sah dari kerajaan Demak. Pada masa pemerintahan raja-raja Mataram sebelum dikuasai oleh belanda inilah Semarang dijadikan sebagai salah satu wilayah pesisiran milik Mataram.​[7]​ 

A.4. Masa  VOC
Semarang memasuki jaman baru setelah kedatangan bangsa Belanda di perairan Nusantara. Demikian juga bagi Mataram tidak hanya berhadapan dengan berbagai kekuatan lokal yang mungkin dapat menjadi ancaman untuk terjadinya konflik internal, tetapi juga harus berhadapan dengan kekuatan eksternal yaitu munculnya bangsa-bangsa Barat khususnya Belanda yang setiap saat siap untuk merebut Semarang dan kota-kota pantai lain milik Mataram. Sebetulnya Mataram merupakan suatu kerajaan yang cukup kuat untuk menghadapi pasukan VOC yang jumlahnya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan prajurit Mataram. Namun demikian karena sering terjadi konflik internal di antara para bangsawan akhirnya VOC dapat menundukkannya. Melalui jasa-jasa VOC dalam ikut menumpas salah satu pihak yang berkonflik akhirnya VOC dapat menguasai sebagian besar wilayah Mataram dan seluruh wilayah pantai utara Jawa termasuk Semarang.
Pada masa pemerintahan Raja Mataram Sultan Agung (1613-1645) Semarang masih merupakan wilayah pasisiran Mataram. Namun demikian pada masa  pemerintahan Sultan Amangkurat II (1677 - 1703), tepatnya sejak tanggal 15 Januari 1678 pelabuhan Semarang disewakan kepada Kumpeni atas jasanya yang telah membantu menumpas pemberontakan Trunajaya. Untuk memperkuat posisinya, VOC juga membuat perbentengan di kawasan pelabuhan Semarang yaitu benteng ‘De Vijfhoek’ (bersudut lima), sehingga di kota Semarang dapat dijumpai kota benteng Semarang. 
Kota Benteng di Semarang terletak di sebelah timur Kali Semarang. Di dalam benten inilah orang-orang Eropa tinggal dan menjalankan kontor bisnisnya. Di sekitar kota benteng ini terdapat pemukiman Sulawesi dan Bali. Sementara itu di sebelah barat Kali Semarang terdapat pemukiman orang  Cina, Jawa, dan Melayu. Seperti diketahui bahwa sekitar tahun 1679-1680 dan antara 1705 hingga 1710 terjadi migrasi dalam jumlah besar orang-orang Cina ke wilayah-wilayah di sepanjang pantai utara Jawa. Pada tahun 1704 misalnya terdapat sekitar 785 orang Cina tinggal di Semarang. Dengan demikian pemukiman Cina bukan hanya di kawasan Simongan sejak masa Cheng-Ho sebagai masyarakat muslim tetapi juga sudah mulai muncul pemukiman Cina di dalam kota Semarang yang merupakan gelombang migrasi pada tahap lanjut yang kemungkinan besar mereka bukanlah pemeluk agama Islam. 
Selanjutnya pada tahun 1705, atas jasanya membantu  menyelesaikan pertikaian antara Amangkurat III melawan Paku Buwana I (yang didukung Kompeni), daerah Semarang bersama dengan Losari, Donan, Cirebon, dan Madura Timur diserahkan kepada Kompeni. Sisa-sisa daerah pasisiran Mataram lainnya  akhirnya juga berhasil dikuasai Kompeni pada masa  pemerintahan Paku Buwana II ketika Kumpeni membantu menumpas pemberontakan Cina (1740-1743). Melalui perjanjian tanggal 1 Nopember 1743 dan perjanjian 18 Mei 1746, maka  daerah-daerah  Pasisiran Mataram yang  masih  tersisa diserahkan kepada Kompeni.
Pada masa VOC inilah Semarang berkembang sangat pesat karena menggantikan kedudukan Jepara sebagai pelabuhan utama pantai utara Jawa bagian tengah. Pada masa itu jangkauan jaringan perdagangan pelabuhan Semarang di samping mencakup pelayaran Nusantara juga pelayaran intra-Asia, bahkan kapal-kapal Eropa (termasuk kapal VOC) juga berdagang di Semarang. Jaringan perdagangan Semarang mencakup pelabuhan-pelabuhan di Jawa sendiri, Ambon, Banjarmasin, Pasir, Mempawah, Sambas, Bima, Makassar, Mandar, Palembang, Padang, Riau, Johore, Malaka, Trengganu, Siam. Berkembangnya pelayaran yang dilakukan oleh kapal-kapal non VOC juga menunjukkan bagaimana peranan masyarakat Indonesia dalam perdagangan dan pelayaran di pelabuhan Semarang.
Setelah VOC betul-betul telah memiliki hak milik atas Semarang sejak 1705 dan sejalan dengan semakin kuatnya VOC untuk mengintrol kehidupan kota Semarang, maka sejak tahun 1719 orang-orang Belanda mulai mendirikan pemukiman di sebelah selatan Benteng Vijfhoek dengan menggeser pemukiman orang-orang Cina ke arah selatan hingga berada di tepi Kali Semarang yang pada waktu itu memiliki nilai ekonomi dan strategis yang sangat penting. Dengan terjadinya pergeseran pemukiman dari Eropa dari kota benteng menuju arah selatan maka terbentuklan pemukiman Eropa (Europeesche buurt) di satu sisi dan terjadinya perubahan kota benteng menjadi kawasan pusat perdagangan. Pusat perdagangan baru ini menjadi menjadi pusat penimbunan komoditas sebelum dikapalkan di pelabuhan. Pada perempatan pertama abad XVIII, kondidi pelabuhan Semarang masih sangat memprihatinkan, karena kapal-kapal Aeropa tidak dapat merapat di dermaga ketika air sedang surut.​[8]​ 
Babak baru dalam sejarah kota Semarang terjadi pada awal tahun 1740-an ketika terjadi Perang Pecinan (1740-1743). Dengan terjadinya Perang Pacinan tersebut, VOC menyadari bahwa persatuan antara orang pribumi dengan orang-orang Cina merupakan suatu kekuatan yang luar biasa yang akan mampu menghancurkan kekuasaan VOC di Jawa. VOC ternyata tidak mampu mencegah apalagi menghentikan perkembangan komunitas Cina di sepanjang pantai utara Jawa.​[9]​ Oleh karena itu para tokoh Belanda berpikir bagaimana keberadaan orang-orang Cina ini tidak menjadi unsur yang membahayakan kedudukan VOC tetapi justru bisa menguntungkan kepada VOC baik secara ekonomi maupun politik. Oleh karena itulah kemudian tampaknya VOC menemukan suatu jalan untuk memanfaatkan komunitas Cina demiki kepentingan mereka yaitu dengan cara memisahkan komunitas Cina dari orang-orang pribumi. Kalau perlu memanfaatkan kedudukan orang-orang Cina untuk mengeksploitasi orang-orang pribumi. 
Sesudah perlawanan orang-orang Cina yang berkolaborasi dengan pibumi dapat dipadamkan, maka pemerintah VOC di Semarang mengeluarkan peraturan untuk mengonsntrasikan pemukim Cina di kawasan sebelah selatan benteng di tepi Kali Semarang yang kemudian disebut sebagai Kawasan Pecinan (tempat orang-orang Cina). Orang-orang Cina yang bermukim tersebar di Simongan atau Gedung batu (sekitar peninggalan Cheng-Ho), Kaligawe, Mrican, Bubakan, Petolongan, dan sebagainya harus berpindah ke Pecinan.​[10]​
 Di samping sebagai pusat bisnis dengan ciri adanya pelabuhan dan pasar yang bersifat internasional, kota Semarang juga berfungsi sebagai pusat politik. Sebelum periode kerajaan Demak, kota Semarang lebih menunjukkan bukti-bukti sebagai kota dagang, kota pelabuhan, dan sebagai pusat bisnis daripada sebagai pusat politik. Namun demikian setelah memasuki periode perluasan pengaruh kerajaan Demak, maka kota Semarang juga mulai menunjukkan fungsi dan peran sebagai kota pusat politik. Semarang dijadikan sebagai ibukota kabupaten Semarang yang merupakan bagian dari kerajaan Demak. Dalam kedudukan seperti itu, kota Semarang merupakan pusat untuk mengendalikan dan mengontrol wilayah-wilayah sekitarnya yang merupakan bagian dari kabupaten Semarang. Sejak saat itu pula Semarang merupakan kota penting baik secara ekonomis maupun politis baik pada masa kerajaan Pajang maupun Mataram. 
Setelah VOC berhasil menguasai sepenuhnya terhadap kota Semarang sejak tahun 1705 bersamaan dengan penguasaan secara gradual wilayah pantai utara yang lainnya, maka kedudukan Semarang sebagai pusat kekuasaan politik menjadi semakin bertambah penting. Setelah Perang Pacinan berakhir tahun 1743, Semarang dijadikan sebagai ibukota Provinsi Pantai Timur Laut Jawa yang wilayahnya meliputi daerah pantai utara Jawa antara sungai Cilosari di sebelah dan Pasuruan di sebelah timur. Provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur Belanda. Dengan kedudukan semacam ini, kota Semarang bukan hanya bertindak sebagai pusat ekonomi, tetapi juga pusat politik dan pemerintahan, serta pusat komunikasi budaya di antara kelompok sosial dan etnik yang bermacam-macam antara lain kelompok etnik Cina, Arab, India, Pakistan, Koja, Ambon, Banjar, Melayu, dan sebagainya. Sebagaimana kota kuno yang lain di Jawa, kota Semarang menunjukkan struktur tata ruang yang lazim di mana pada pusat kota terdapat alun-alun, pusat kekuasaan tradisional (bupati), masjid, pasar, dan perkampungan pribumi (Jawa) yang semuanya terdapat di sebelah barat Kali Semarang. Demikian juga kampung Melayu terdapat di sebelah barat Kali Semarang tetapi terletak dekat dengan Kali Semarang. Sementara itu kampung Cina terdapat di tepi timur Kali Semarang di mana di sebalah utaranya terdapat pemukiman Eropa.​[11]​
Segregasi sosial segera terjadi terutama setelah peristiwa Perang Pacinan pada awal tahun 1740-an yang disusul dengan kebijakan kolonial untuk menerapkan sistem wijkenstelses di mana masyarakat Cina diharuskan bermukim di sebuah kam, yang kemudian disebut sebagai kampung Pecinan. Kampung Cina ini bersifat tertutup dimana hanya ada beberapa pintu gerbang yang kuat yang terletak di Sebandaran, Jalan Beteng, Gang Warung, dan sebelah jembatan Pekojan. Kehidupan mereka semakin terpisah dengan masyarakat pribumi. Dengan demikian pemerintah kolonial memang berhasil mencegah segala macam potensi adanya kerjasama dan persekongkolan politik antara masyarakat pribumi dengan masyarakat Cina. Apalagi jika mereka akan bepergian ke luar kampung harus mendapatkan surat jalan dulu dari pemerintah yang lazim disebut sebagai passenstelsel. Sistem ini semakin diperketat setelah terjadi perlawanan Diponegoro di pedalaman. Pemerintah kolonial sangat khawatir bahwa orang-orang Cina akan membantu perlawanan besar ini.  Setelah segregasi sosial terbentuk dan pemerintah kolonial memandang bahwa keterpisahan antara pribumi dengan masyarakat Cina sudah cukup jauh maka pada tahun 1906 sejalan dengan penerapan pemerintahan gemeente maka sistem passenstelsel dihapus demikian juga pada tahun 1915 sistem wijkenstelsel juga tidak diberlakukan lagi.​[12]​ 

A.5. Kota Kolonial
Dengan semakin pentingnya kedudukan kota Semarang sebagai pusat bisnis, politik dan budaya, maka kota ini kemudian berkembang lebih pesat lagi. Setelah penyerahan bekas wilayah yang dikuasai VOC kepada pemerintah kolonial Belanda pada akhir tahun 1799, peran kota Semarang menjadi semakin penting sehingga menarik banyak migran untuk bekerja dan tinggal di kota ini. Pada waktu pemerintah kolonial Inggris mengadakan sensus penduduk pada tahun 1815, ternyata kota Semarang merupakan kota terbesar ke tiga di Jawa dilihat dari jumlah penduduknya. Pada tahun itu penduduk Semarang berjumlah 20.000 orang, Surabaya 25.000 orang, dan Batavia 60.000 orang. Dengan demikian tidak mengherankan jika segera setelah Inggris pergi dari Jawa, Semarang kemudian ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda sebagai ibukota karesidenan Semarang.​[13]​
Fungsi ekonomi kota Semarang sebagai pusat politik, ekonomi dan kebhudayaan menjadi semakin signifikan ketika berbagai sarana dan prasarana transportasi dibangun yang menghubungkan Semarang dengan daerah di sekitarnya dan bahkan dengan daerah seberang. Kota Semarang memiliki sejarah perkembangan tansportasi yang sangat menarik. Kota ini dilalui jalan raya legendaris yaitu Jalan Daendels atau ‘De Grote Post Weg’ yang membentang dari ujung barat pulau Jawa hingga ujung timurnya. Dalam perkembangannya, jalan raya ini mengalami perkembangan yang pesat yang menghubungkan kota Semarang dengan kota Yogyakarta dan Surakarta di sebelah selatan dan tenggara serta dengan kota Purwodari ke arah timur. Selain ini, kota ini juga menjadi simpul jaringan transportasi kereta api. Fungsi Semarang sebagai simpul jaringan kereta api sedah dimulai pada jaman Belanda. Pada tahun 1867, sebuah perusahaan kereta api Belanda yang bernama N.I.S. (Nederlandsch Indi Spoorweg Maatschappij) telah membangun jaringan kereta api untuk trayek Semarang-Temanggung dengan tujuan untuk mengangkut produk-produk ekspor dari daerah hinterland (daerah penyangga/ pedalaman) Jawa Tengah melalui pelabuhan Semarang. Bahkan selanjutnya jaringan itu akhirnya diperluas hingga mencapai jantung daerah Vorstenlanden (daerah bekas kerajaan Sorakarta dan Yogyakarta). Pembangunan jaringan kereta api in selesai pada tahun 1872. Sejak saat itu jaringan kereta api telah menghubungkan Semarang dengan Surakarta, Yogyakarta, Magelang, Temanggung, dan Ambarawa. 
Sejak tahun 1887, S.J.S. (Semarang-Joeana Stroomtram Maatschappij), anak perusahaan N.I.S. membangun jaringan trem uap dalam kota Semarang yang menghubungan titik-titik penting di dalam kota yaitu antara Jurnatan (sebagai stasiun pusat) dengan Bulu dan Jomblang. Pada tahun 1889, S.J.S. memperluas jaringannya ke arah timur, yaitu Mayong, Demak, dan akhirnya ke Blora. Untuk jaringan kereta api ke arah barat, sejak tahun 1908 dibuka jaringan trem oleh perusahaan S.C.S. (Semarang-Cirebon Stoomtram Maatschappij) yang menghubungkan Semarang dengan kota Cirebon via Pekalongan dan Tegal. Dengan pembangunan jaringan kereta api Semarang-Cirebon, hampir seluruh Jawa Tengah telah terjangkau dari Semarang dengan menggunakan kereta api. 
Dengan posisi yang strategis dan didukung oleh kekayaan alam daerah hinterland yang melimpah, sejak berabad-abad Semarang menjadi pintu gerbang perekonomian kawasan pulau Jawa bagian tengah baik dalam bidang perdagangan, migrasi, maupun mobilitas modal. Sejak kemunculannya dalam panggung sejarah, Semarang telah bertindak sebagai pusat transaksi antara hinterland dan  foreland (daerah seberang). Oleh karena itu Semarang bukan hanya menjadi simpul jaringan ekonomi pedalaman Jawa bagian tengah tetapi juga menjadi salah satu simpul penting jaringan perdagangan laut bukan hanya di Nusantara tetapi juga perdagangan internasional.
Selain menjadi pusat transportasi darat (jalan raya dan kereta api), Semarang dengan pelabuhannya juga menjadi salah satu pelabuhan utama (major port) di Hindia Belanda. Dengan demikian di samping bertindak sebagai kota administratif karena menjadi pusat pemerintahan, Semarang juga berkembang sejak lama menjadi kota pelabuhan, yaitu kota yang salah satu unsur ekonomi utamanya adalah pelabuhan sebagai basis kekuatan ekonomi. Pada awalnya, Semarang benar-benar hanya prahu pelabuhan yang selalu terancam oleh lumpur dari Sungai Semarang. Pelabuhan baru, Kalibaru, didirikan pada 1854 oleh pengerukan lumpur di sebelah timur pelabuhan tua.​[14]​ Pelabuhan baru yang diberikan untuk kapal jangkar baik kurang dari 500 ton karena hanya dermaga di kedalaman 1,80 meter saat air surut. Kapal lebih dari 500 ton berlabuh sekitar 3 atau 4 mil dari pantai. Akibatnya, feri menangani kargo mereka. Dimulai pada tahun 1880-an, karya-karya yang dilakukan untuk meningkatkan Semarang untuk pengiriman internasional.​[15]​  Hal ini sejalan dengan semakin pentingnya pelabuhan Semarang's pedalaman,​[16]​ yang menghasilkan komoditi ekspor terutama gula. Meskipun pelabuhan ini telah meningkatkan pendapatan ekspor dan impor dari akhir abad ke-19 sampai menjelang Depresi Besar, kondisi alam menyulitkan bagi pemerintah untuk membuat pelabuhan laut yang lebih baik. Mulai tahun 1904, pemerintah merencanakan untuk membangun pelabuhan baru di sebelah timur pelabuhan sebelumnya untuk mempercepat proses penanganan kargo, tapi masalah keuangan yang berasal dari Perang Dunia pertama usaha ini tertunda. Kapal-kapal besar terus jangkar beberapa mil dari dermaga. Hal ini menjelaskan mengapa perusahaan-perusahaan feri prahu tetap sangat penting dalam penanganan kargo. ​[17]​
Sebagai kota pelabuhan, Semarang dikunjungi banyak pendatang bukan hanya dari daerah lain di Nusantara tetapi juga dari kawasan Asia yang lain. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang menetap di kota pelabuhan ini. Dengan demikian perkembang kota Semarang semakin pesat dan semakin menunjukkan ciri kosmopolitan yang memungkinkan berlangsungnya hubungan-hubungan komunikasi lintas budaya dan etnik di antara mereka. Hingga saat ini masih dijumpai adanya nama-nama perkampungan pendatang seperti Pacinan, Kampung Arab, Kampung Keling, Kampung Melayu, Kampung Banjar, Pekojan, dan sebagainya.
Sejalan dengan perkembangan ekonomi Semarang dan eksploitasi kolonial di daerah pedalaman, pelabuhan Semarang (terutama pada masa Tanam Paksa) semakin kurang bisa memenuhi tuntutan arus mobilitas komoditi dagang. Untuk itulah pada tahun 1850 dibangun pelabuhan baru yaitu pelabuhan Kalibaru yang terletak di sebelah timur pelabuhan lama. Pelabuhan ini dapat disandari kapal dengan bobot 500 ton, sedangkan kapal-kapal yang memiliki bobot lebih dari itu harus membuang jangkar sekitar 3 atau 4 km dari pantai. Sejalan dengan berkembangnya perekonomian Jawa pada masa liberal, maka pada tahun 1880 pelabuhan Semarang mulai dibangun sebagai pelabuhan Samudera. Namun demikian rencana ini berjalan sangat lamban karena persoalan dana. Rencana-rencana tersebut terbengkalai setelah meletus Perang Dunia I dan depresi ekonomi tahun 1930-an. Untuk itulah penggunaan tongkang di pelabuhan Semarang sangat vital. Barulah pada awal tahun 1980-an, Pelabuhan Semarang  betul-betul direalisir sebagai pelabuhan Samudera yang mampu melayani pengangkutan kontainer.

A.6. Kotamadia 
Jika pada abad ke-19 pusat ekonomi produksi utama di Jawa berada di kawasan pedesaan, yaitu dengan adanya program Tanam Paksa sejak tahun 1830 dan kemudian disusul dengan pengembangan ekonomi liberal sejak tahun 1870-an, maka memasuki abad ke-20 kota-kota pantai juga berkembang menjadi pusat ekonomi yang sangat vital karena berbagai produk dari pedalaman harus dikirim ke luar dengan melalui pintu gerbang pelabuhan yang berada di kawasan ota pantai. Pada waktu itu Semarang menjadi pintu gerbang bagi masuk dan keluarnya komoditi perdagangan bagi kawasan Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur. Selain itu para tuan kebun dan orang-orang kaya serta bisnismen Eropa tidak banyak mau lagi tinggal di daerah pedesaan. Mereka mulai mengoperasikan bisnis perkebunan dari kota. Hal ini sangat dimungkinkan karena akses jalan sudah berkembang dengan baik dan keamanan juga relatif terjamin. Oleh karena itu kota-kota pelabuhan menjadi semakin berkembang dengan pemukiman orang-orang Eropa dan para pebisnis lainnya.
Perkembangan kota-kota di Jawa juga didorong oleh perubahan-perubahan kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Kolonial di Hindia Belanda. Seperti diketahui bahwa sejak tahun 1870 yaitu setelah penghapusan Tanam Paksa dan pembukaan perusahaan swasta di Indonesia maka banyak orang Belanda yang melakukan migran di Indonesia untuk ikut menerjunkan diri dalam dunia bisnis yang tampaknya sangat terbuka dan menjanjikan keuntungan. Sekitar seperempat abad setelah itu, mereka menjadi suatu kekuatan yang suaranya sangat diperhitungkan di negeri Belanda. Setelah mereka suskses berbisnis baik di kawasan pedesaan maupun di perkotaan maka mereka mulai menuntut kepada pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan hak otonomi terhadap kota-kota besar sebagaimana di negeri mereka di Eropa. Tuntutan itu sejalan dengan suatu aliran yang deras mengenai semangat diberlakukannya kebijakan Etis (Ethical Policy) sejak 1901. Di dalam kota-kota yang memiliki otonomi dalam pemerintahan itu mereka dapat membuat berbagai dinas untuk pelayanan sesuai dengan kebutuhan warga, menjalankan program untuk peningkaan kemakmuran dan bantuan teknis, dan membuat dewan perwakilan sendiri.​[18]​
Arus yang begitu kuat tersebut akhirnya mendorong pemerintah kolonial Belanda memberlakukan Undang-undang Desentralisasi (Decentralisatie Wet) tahun 1903.​[19]​ Dengan menggunakan dasr undang-undang ini maka sejak tahun 1905 kota-kota besar yang pada waktu itu berstatus sebagai kota yang dipimpin oleh asisten residen ditransformasi menjadi gemeente atau kotapraja atau kotamadia dengan tingkat otonomi yang masih terbatas namun sudh memiliki dewan perwakilan yang disebut sebagai gemeenteraad dan dikepalai oleh seorang burgermeester.​[20]​ 
Dengan perkembangan seperti itu kepentingan Eropa terhadap pembangunan kota pelabuhan menjadi semakin jelas. Mereka ingin membangun kota-kota tersebut bukan hanya sebagai tempat bisnis tetapi juga sebagai tempat hunian bagi dirinya dan keluarganya yang berasal dari Eropa. Oleh sebab itu kota-kota perlu mereka bangun dengan standar Eropa baik dari segi kesehatan, tata ruang, keamanan, kenyamanan, sarana dan prasarana dan sebagainya. Dalam hubungan inilah maka tampak dengan jelas bahwa status gemeente hampir identik dengan European enclave (enklaf Eropa) meskipun pada kenyataannya hal itu lebih terbatas pada suatu kawasan tertentu yang diwarnai dengan gaya bisnis Eropa, gaya hidup, keberadaan berbagai lembaga sosial, budaya, dan ekonomi, serta adanya lembaga perwakilan.  
Pada periode ini kelompok masyarakat Cina yang terutama masih tinggal di kawasan Pecinan berkembang semakin pesat. Di samping iklim bisnis semakin berkembang sejalan dengan perkembangan perekonomian kota Semarang, kondisi pendidikan Barat juga semakin berkembang yang memungkinkan masyarakat Cina bisa mengenanyam pendidikan Barat lebih tinggi. Hal itu dimungkinkan karena mereka menjadi warga negara klas dua sejak tahun 1854 yaitu sejak keluarnya Regeering Reglement yang mengatur mengenai stratifikasi masyarakat kolonial di Hindia Belanda. Selain itu pendidikan yang lebih baik juga dimungkinkan karena mereka memiliki kemampuan ekonomi yang memungkinkan anak-anak mereka bisa mengenyam pendidikan Barat yang lebih tinggi. Dampaknya adalah bahwa benyak warga masyarakat Cina yang akhirnya mampu menduduki berbagai jabatan penting dalam perusahaan swasta maupun milik Eropa. Demikian juga mereka juga memilki wakil yang duduk di dalam Gemeenteraad. 
Sistem Pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda berakhir pada tahun 1942 dengan datangya pemerintahan pendudukan Jepang. Pada masa Jepang terbentuklah pemerintah daerah Semarang yang di kepalai seorang pejabat yang mririp dengan jabatan burgermeester atau walikota yaitu Shico dengan pengawasan dari pemerintahan militer (gunseikan). Seperti diketahui bahwa pemerintahan militer di Jawa pada waktu itu 17 provinsi (shu), 67 kabupaten (ken), 17 kotapraja (shi). Di bawah kabupaten dan kotamadia masih dibagi lagi menjadi kawedanan (gun), kecamatan (son), dan desa (ku).​[21]​  
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, dibentuklah pemerintahan Kota Semarang dengan walikota Imam Soedjahri dan Soemarsono sebagai Komandan Polisi. Namun demikian pemerintahan kotamadia ini tidak berlangsung lama yaitu hingga bulan Mei 1945, karena pada tanggal 16 Mei 1946 tentara Inggris atas nama Sekutu  menyerahkan Semarang kepada Belanda. Untuk periode selanjutnya, Semarang merupakan daerah yang diduduki oleh tentara Belanda sedangkan pihak Indonesia hanya mendirikan pemerintahan kotamadia di pengungsian belaka hingga pengakuan kedaulatan pada akhir tahun 1949. Setelah itu kota Semarang memasuki babak baru sebagai wilayah kota yang betul-betul merdeka dari pendudukan tentara asing. Pada masa kemerdekaan pasca pengakuan kedaulatan ini hubungan sosial antara masyarakat pribumi dengan masyarakat keturunan Cina mulai mencair kembali. Kampung-kampung Cina mulai lebih terbuka. Banyak orang keturunan Cina yang tinggal di luar kampung Pecinan dan bahkan mulai ada orang-orang pribumi yang tinggal di kampung Pecinan.

B. Potensi Geografis dan Ekologis
 B.1. Keletakan 
Kawasan Pecinan adalah bagian wilayah kota Semarang yang terbentuk pada sekitar tahun 1740.  Pada awal pembentukannya, lokasi kawasan Pecinan yang terletak di tengah kota Semarang  berupa dataran rendah dan rawa. Sebelum dipindahkan ke bagian tengah kota Semarang,  kawasan Pecinan semula terletak di daerah Gedong Batu Simongan  Daerah Kedong Batu adalah daerah perbukitan yang sangat strategis sebagai pemukiman. Pemindahan lokasi pemukiman masyarakat Cina ke kawasan Pecinan syang sekarang ini, mengandung unsur politis yaitu agar pemerintah Belanda lebih mudah mengawasi aktivitas masyarakat Cina, terutama dalam kaitannya dengan pemberontakan yang terjadi sebelumnya.

Walaupun lokasi kawasan Pecinan yang baru kurang menguntungkan  karena berupa tanah rawa, tetapi ada hal baik yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan ekonomi, yaitu keberadaan kali/sungai Semarang yang melingkari kawasan Pecinan, yang berfungsi sebagai sarana transportasi perdagangan. Pada masa itu di sepanjang kali semarang muncul  beberapa bandar kecil dan pasar yang menjadi tempat transaksi perdagangan. Rumah-rumah di sepanjang kali Semarang  dibangun menghadap kali Semarang.
	Kawasan Pecinan Semarang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah inti (core) dan wilayah peripery, yaitu wilayah yang berbatasan dengan wilayah inti tetapi masih berada dalam kawasan Pecinan. Wilayah inti adalah pemukiman masyarakat Cina yang paling awal, yaitu masyarakat Cina pindahan dari wilayah Simongan. Wilayah inti  seperti Gang Pinggir, Gang warung dan Beteng dilingkari oleh kali Semarang. Sejak awal pembentukan kawasan Pecinan jalan-jalan tersebut merupakan batas wilayah inti di sebelah barat.  Jalan-jalan ini melingkari gang-gang seperti Gang Besen, Gang Tengah, gang Gambiran, Gang Belakang, Gang Baru  dan Gang Cilik. Di wilayah initi inilah dahulu pernah dibangun empat buah benteng, yang fungsinya untuk melidungi masyarakat Cina dari serangan-serang musuh atau pemerintah Hindia Belanda. Wilayah peri-peri meliputi Pekojan, Gang Lombok, Petolongan, Petudungan, Gabahan dan sebagian daerah Jagalan.         
	Kawasan Pecinan saat ini terletak di kecamatan Semarang Tengah, yang terdiri dari tiga kelurahan yaitu kelurahan Kranggan, kauman dan Purwodinatan. Kawasan Pecinan merupakan bagian dari pada kelurahan Kranggan. Batas-batas kawasan Pecinan yaitu sebelah utara berbatasan dengan kelurahan Kauman. Sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Gabahan, sebelah barat berbatasan dengan Bangunharjo dan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Jagalan. 
Sesuai dengan kondisi geografis kota Semarang saat ini yang terbagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah atas dan wilayah bawah, kawasan Pecinan termasuk pada wilayah bawah. Ketinggian tanah di kawasan Pecinan adalah 2 meter dari permukaan laut. 

B.2. Morfologi Kawasan Pecinan.
Sebagai bagian dari kota Semarang , morfologi kawasan Pecinan megikuti morfologi kota Semarang. Pada sekitar awal 1500 garis pantai Semarang telah mencapai daerah Sleko saat ini. Pada saat itu pelabuhan Semarang telah menjadi pelabuhan penting dan terkenal, sehingga banyak kapal dagang asing berlabuh di sana. Pedagang Cina mendarat di Semarang sekitar permulaan abad 15, Portugis dan Belanda pada permulaan abad 16, pedagang dari Malaysia, India, Arab dan Persia pada permulaan abad 17. Para pendatang tersebut membuat pemukiman-pemukiman etnis masing-masing. Orang-orang Belanda dan Melayu mendirikan permukimannya di muara Kali Semarang, orang-orang Cina semula bermukim di sekitar Simongan dan perkampungan Jawa di sepanjang Kali Semarang.
Pada saat itu Semarang masuk dalam wilayah pemerintahan Susuhunan Surakarta yang kemudian diserahkan kepada V O C (Verenigde Oost Indische Compagnie)  sebagai imbalan atas jasa dan bantuannya dalam peperangan yang dilakukan kerajaan Surakarta. Semarang selanjutnya menjadi basis militer dan pusat perdagangan Belanda. Karena sering timbul konflik dan peperangan dengan rakyat yang tidak menghendaki Semarang dibawah kekuasaan Belanda, maka kemudian pada tahun 1600, Belanda membangun benteng di pusat Kota Semarang. Di dalam Benteng ini kemudian berkembang pula sebagai perkampungan Belanda. Benteng ini memiliki lima menara pengawas. Setelah Pemerintah Kolonial Belanda berkuasa di Semarang morfologi koto Semarang mengalami perubahan. Demikian pula denagn morfologi kawasan lain, termasuk kawasan Pecinan.
Struktur dan bentuk kawasan Pecinan dari awal pembentukannya sampai saat ini tidak banyak mengalami perubahan. Oleh karena kawasan Pecinan yang baru, yang terletak di tengah kota Semarang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda, maka perubahan dan perkembangan kawasan Pecinan terkait dengan kedudukan kawasan ini terhadap pusat pemerintahan kolonial dan pada luasan pemukiman. 
Dalam perkembangan kota Semarang sejak dari pendirian pos dagang sampai kota benteng dan akhirnya sebagai Kotamadya (Gemeente) dan ibukota propinsi, kawasan Pecinan selalu mengambil peran sebagai daerah perdagangan eceran dan pedagang perantara. Pola morpologi kota pesisir termasuk kota Semarang pada awal masuknya kekuasaan Belanda yang pada awalnya ditandai dengan pendirian bangunan pos dagang, pemukiman Cina selalu menempati posisi yang strategis yaitu: 
	 Berdekatan dengan pemukiman pribumi
	  Berdekatan dengan sungai yang menjadi sarana transportasi air untuk jalur   distribusi komoditi perniagaan.
	 Memiliki akses yang mudah dengan pasar dan pelabuhan 
	 Lokasinya dekat dengan pusat kota dan pos dagang Belanda. 










Gambar 4.. Struktur  Pemukiman Cina  Terhadap Pos Dagang Belanda 
(Sumber : Widodo, 1996 : 201)












Gambar 5. Struktur  Pemukiman Cina Setelah Pemerintah Kolonial Belanda Membangun Benteng  (Sumber : Widodo, 1996 : 202)
















           Gambar 6. Struktur  Pemukiman Cina Setelah Pemerintah Kolonial
Belanda Membangun Pagar Pengaman (Sumber : Widodo, 1996 : 203)











       Gambar 7. Pola morpologi kota Semarang setelah orang Eropa menguasai kota sepenuhnya. Daerah hunian dibentuk menurut etnis (Sumber : Widodo, 1996 : 204)

Menjelang abad ke-19 dan 20 perkembangan kota Semarang semakin pesat. Perkembangan kota Semarang sebagai kota maritim dan kota dagang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan kota. Pertambahan penduduk kota yang pesat telah merubah morpologi kota Semarang sebagai kota modern  yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana kota modern,  serta terjadi perluasan kota  yang pesat pada seluruh penjuru kota.












Gambar 8. Struktur Kawasan Pecinan Dalam Lingkungan
Kota Modern Semarang  (Sumber : Widodo, 1996 : 205)

Pola pemukiman di kawasan Pecinan berbentuk blok-blok yang dipisahkan oleh jalan-jalan dengan pola grid. Pola jalan lingkungan dalam bentuk grid ini bertujuan untuk mengefisienkan ruang, mengingat kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Jalan-jalan di kawasan Pecinan pada masa itu belum dibuat lebar karena sarana transportasi dan angkutan barang yang utama hanya berupa pedati dan dokar, yang tidak memerlukan jalan yang luas. Pola jaringan jalan di kawasan Pecinan dari awal pembentukannya tidak mengalami perubahanan yang berarti.  Jalan ini semula adalah jalur-jalur sempit  yang lasim disebut “gang”. “Gang-gang” ini  ini dibatasi oleh deretan rumah dan ruko yang sangat padat. Sampai saat ini nama gang ini masih dipakai sebagai nama jalan . Sebagian besar jaringan jalan sudah dilebarkan seperti Jl.Beteng, Jl.Gang Warung, Jl.Gang Pinggir, Jl.Gang Besen, Jl.Tengah. Jalan-jalan yang lain masih berupa gang sempit dan tidak teratur, seperti Jl.Gang Cilik, Jl.Gang Belakang, Jl.Gang Gambiran, Jl.Gang Buntu, dan lain sebagainya.
Di kawasan Pecinan pola jaringan jalan yang berbentuk grid ini  menciptakan jalan-jalan T-Junction dan Y-Junction yang cukup banyak. Lokasi jalan T-Junction,Y-Junction maupun Dead End menurut feng shui kurang baik untuk mendirikan rumah tinggal karena lokasi tersebut dipercaya mengandung sha ch’i ( energi jahat) yang akan mempengaruhi penghuni rumah maupun lingkungan sekitarnya.
Lokasi T-junction dapat kita lihat pada ujung-ujung dan persimpangan Jl.Gang Baru, Jl.Gang Belakang, Jl.Gang Gambiran, Jl.Gang Tengah, Jl.Gang Besen, Jl.Gang Pinggir, Jl.Gang Cilik dan lain sebagainya. Karena bentuk jalan yang demikan ini dianggap membawa sha  ch’i, maka pada lokasi tersebut dibangun kelenteng untuk menetralisir sha ch’i tersebut dan diharapkan dapat mengundang seng c’hi atau energi positif  yang membawa kemakmuran. Bentuk jalan  Y-junction juga dianggap kurang menguntungkan dari aspek feng shui karena sha ch’i dari tiga arah jalan mengalir sangat deras ke arah rumah. Di  kawasan Pecinan bentuk jalan yang demikian ini dapat kita lihat pada Jl.Petudungan yang bercabang karena keberadaan kali Semarang.
Pada awal pembentukannya kawasan Pecinan merupakan suatu bagian wilayah kota yang terletak di tengah kota Semarang. Bagian kawasan Pecinan sebelah utara, timur dan selatan  dilingkari kali Semarang. Bagian kawasan sebelah barat merupakan tanah kosong. Hunian sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu, yang pada waktu itu belum banyak jumlahnya terdapat pada batas-batas kawasan saja, yaitu di Pecinan Lor (Utara), Pecinan Kidul (selatan) dan Pecinan Kulon (barat). Dengan demikian maka pada kawasan Pecinan bagian tengah terdapat tanah kosong yang cukup luas (Widodo, 1988 :1)        
Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, kawasan Pecinan sudah memperlihatkan perannya dalam bidang ekonomi. Hal ini ditandai dengan perkembangan kawasan yang sangat cepat, seperti Pecinan Lor tumbuh  paling awal  sebagai  daerah ekonomi yang ramai. Hal  ini disebabkan daerah Pecinan Lor merupakan daerah penghubung antara bagian kawasan Pecinan lainnya dengan  pasar Padamaran dan bagian wilayah kota lainnya. Pecinan Lor yang oleh masyarakat Cina juga disebut A-long-kee, kemudian namanya lebih dikenal masyarakat sekitarnya sebagai Gang Warung, sebab di sekitarnya banyak terdapat  warung. Daerah Pecinan Kidul lebih dikenal sebagai Sebandaran, karena dahulu di sekitar tempat tersebut merupakan bandar (pelabuhan). Ada pula yang menafsirkan kata ”bandar” sebagai bandar judi. Daerah Pecinan Wetan  yang juga sering disebut  Tang-kee sekarang lebih dikenal dengan Gang Pinggir, karena letaknya di pinggir kawasan. Pecinan Kulon yang juga dikenal sebagai Sin-kee telah berubah menjadi Gang Baru karena merupakan perkampungan baru. Pecinan Tengah , yang dulu pernah disebut Kak-pan-kee  sekarang lebih populer disebut Gang Tengah, karena letaknya di tengah kawasan Pecinan. Daerah di belakang  Pecinan  Tengah sekarang  juga dikenal sebagai Gang Besen, karena di sana banyak usaha besi. Nama jalan dan nama tempat waktu itu memakai nama Cina. Hal ini merupakan salah satu identitas kawasan komunitas Cina. Nama-nama ini kemudian berubah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terus berkembang dan berinteraksi dengan  suku-suku bangsa lain. Daerah Tjap Kauw King merupakan salah satu daerah yang  menjadi identitas awal, yang  sangat melekat pada kawasan Pecinan. Nama jalan tersebut berdasarkan  jumlah rumah yang ada, yaitu 19 rumah (cap  adalah sepuluh, dan kauw  adalah sembilan). Sekarang jalan ini dikenal sebagai  Jl.Wotgandul. Daerah Pecinan Kulon dikenal sebagai Beteng karena di sana terdapat benteng. Benteng ini dibangun setelah terjadi pemberontakan masyarakat Cina di Semarang atas prakarsa kapten Cina Kwee An Say dengan tujuan untuk melindungi masyarakat Cina dari serangan pemerintah Hindia Belanda. Gang Mangkok sebelumnya bernama Oa-kee (Oa artinya mangkok). Say-kee berubah menjadi Gang Belakang karena letaknya di belakang kawasan Pecinan. Hoay-kee  sekarang berubah menjadi Gang Cilik karena struktur ukuran jalannya paling kecil dibandingkan jalan-jalan yang ada di kawasan Pecinan. Kang-kee  sekarang lebih dikenal dengan Gang Lombok karena dulu di daerah ini  banyak tanaman lombok. Pada akhir abad ke-17 rumah-rumah bagus berarsitektur Cina, yang terbuat dari tembok mulai dibangun di Gang Warung dan Gang Pinggir. Selanjutnya untuk menunjang aktivitas masyarkat Cina  dalam kegiatan  religi dan ritual telah dibangun klenteng-kelenteng yang sangat indah, yang menjadi ciri dan identitas serta citra kawasan Pecinan.
   
B.3. Potensi Hinterland
Wilayah hinterland kawasan Pecinan adalah mencakup wilayah Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang (Ungaran), Kabupaten Purwodadi-Grobogan, Kabupaten Kendal. Potensi wilayah hinterland yang menjadi pendukung aktivitas  perdagangan Pecinan berupa hasil perikanan, pertanian, perkebunan serta tenaga kerja. 
Hasil pertanian dan perkebunan menjadi komoditas perdagangan di pasar Gang Baru. Selain itu hasil pertanian yang lain seperti palawija, kopi, beras, jagung, kedelai, kacang tanah dan lain sebagainya  dalam skala yang lebih besar di perdagangkan di toko-toko di sepanjang Jl.Gang Beteng.
Selain hasil pertanian, perikanan, perkebunan, tenaga kerja dari berbagai daerah hinterland Pecinan juga merupakan hal yang penting dalam aktivitas perdagangan. Tenaga kerja dari wilayah-wilayah sekitar Semarang  bekerja sebagai kuli angkut, tukang parkir, pelayan toko, makelar, pedagang, dan sektor jasa lainnya.
Wilayah hinterland tidak selamanya menjadi daerah yang memeberikan support bahan-bahan yang akan diperdagangkan di kawasan Pecinan, tetapi lebih banyak berperan sebagai daerah pemasaran bagi komoditas yang diperdagangkan di kawasan Pecinan. Jadi fungsi daerah hinterland adalah sebagai perpanjangan jalur distribusi komoditas perdagangan.

B.4.Topografi dan Ekologi  Kawasan Pecinan. 
Sebagai bagian dari kota Semarang, maka secara umum topografi kawasan Pecinan sama dengan topografi kota Semarang. Kota Semarang memiliki keunikan topografis, yaitu terdapat dua wilayah, yang disebut sebagai wilayah Semarang Atas dan Semarang Bawah. Wilayah Semarang Bawah merupakan dataran rendah yang sangat sangat sempit, yaitu luasnya sekitar 4 kilometer dari garis pantai. Semarang bagian selatan merupakan dataran tinggi, yang dikenal dengan sebutan kota atas, di antaranya meliputi Kecamatan Candi, Mijen, Gunungpati, dan Banyumanik.
Topografi wilayah Kota Semarang terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Di bagian Utara yang merupakan pantai dan dataran rendah memiliki kemiringan 0-2%,  sedang ketinggian ruang bervariasi antara 0-3,5 meter. Di bagian Selatan merupakan daerah perbukitan  dengan kemiringan 2-40% dan ketinggian antara 90-200 meter di atas permukaan air laut. Kawasan Pecinan termasuk pada daerah datar yang terletak di wilayah Semarang Bawah dengan kondisi lereng antara 0-2 % . Kondisi tanah cukup baik untuk daerah terbangun.
Iklim kawasan Pecinan secara umum mengikuti iklim kota Semarang, yaitu panas dan lembab. Karena kepadatan pemukiman dan terbatasnya vagetasi serta green space, maka iklim di kawasan Pecinan lebih panas dibandingkan dengan wilayah Semarang atas yang lehih hijau dan lapang. 
Pola aliran air di kawasan Pecinan memiliki derajat kemiringan yang rendah terhadap permukaan air laut, sehingga aliran air tidak lancar. Dahulu ketika masa pemerintahan kolonial Belanda kali Semarang dibentuk menyerupai Kanal-kanal di Belanda, yang dapat dilayari oleh perahu-perahu ukuran kecil sampai sedang. Selain sebagai sarana trasportasi sungai, fungsi kali Semarang juga sebagai pengendali banjir pada musim hujan. Kondisi sungai Semarang yang melingkari kawasan Pecinan saat ini sangat memprihatinkan karena selain sudah tidak bisa dilayari perahu, keadaannya kotor, sempit dan tidak sehat. Perubahan fungsi sungai terjadi ketika sarana transportasi lain seperti kereta listrik, mobil dan angkutan bermotor mulai digunakan untuk berbagai keperluan termasuk perdagangan. Dengan demikian kemudian kebutuhan lahan untuk jalan raya semakin meningkat. Sungai tidak lagi difungsikan sebagai sarana pengangkutan barang dengan perahu. Pembangunan jalan raya yang semakin banyak menyebabkan perubahan posisi dan arah hadap rumah-rumah yang ada di sekitar sungai/kali Semarang. Rumah-rumah yang sebelumnya menghadap ke arah sungai  kemudian berubah  menghadap jalan raya dan membelakangi sungai. Hal ini kemudian berdampak pada kondisi sungai yang semakin kotor, karena dengan semakin banyak hunian di sekitar sungai  maka sungai difungsikan sebagai tempat pembuangan sampah. Dengan demikian ketika musim hujan tiba maka sungai Semarang menjadi ancaman karena luapan airnya menyebabkan banjir.

B.5. Kondisi Eksisting Kawasan Pecinan 
B.5.1. Tata Ruang
Pada awal pembentukannya tata ruang kawasan Pecinan memiliki ciri khas yaitu sebagai ruang kawasan yang didominasi oleh aktivitas bisnis. Sebagai kawasan bisnis Pecinan tumbuh menjadi kawasan terpadat di kota Semarang dari sejak awal pembangunannya sampai saat ini. Ciri khas tata ruang kawasan Pecinan menampilkan bangunan ruko (rumah toko) berlantai dua, yang berfungsi selain untuk hunian juga difungsikan untuk toko atau tempat berdagang.  Ruko-ruko ini terletak di sepanjang jalan utama (yaitu meliputi: Jl.Beteng, Jl.Gang Warung, Jl.Gang Pinggir dan Jl. Wotgandul Timur), jalan yang lebih kecil (meliputi: Jl. Gang Baru. Jl.Gang Belakang, Jl.Gang Gambiran, Jl.Gang Tengah, Jl.Gang Besen, Jl.Gang Kalikuping, Jl.Petudungan), dan gang kecil dan padat ( yaitu Jl.Gang Buntu dan Jl.Gang Cilik).
	Di kawasan Pecinan terdapat sebuah pasar tradisional yang terletak di jalan Gang Baru, yang keberadaannya sudah sejak awal pembentukan kawasan Pecinan. Pasar Gang Baru ini tidak menenmpati ruang yang khusus dibangun untuk pasar, tetapi menempati jalan dan ruang-ruang hunian di sepanjang jalan Gang Baru ini. Pasar ini merupakan pasar temporer yang hanya berlangsung dari sekitar pukul  05.00  pagi sampai pukul 14.00 siang. 
Ciri khas lain dari kawasan Pecinan adalah jumlah kelenteng  yang cukup banyak. Kelenteng-kelenteng ini terdiri  dari berbagai jenis, ukuran,  bentuk dan fungsi. Kesemuanya mempunyai kekhasan masing-masing. Semua kelenteng di kawasan Pecinan menerapkan feng shui dalam tata ruangnya, baik  yang bersifat interior maupun eksterior. Kelenteng-kelenteng yang ada di kawasan Pecinan terdiri dari kelenteng yang memuja dewa utama agama Budha dan  kelenteng yang memuja dewa utama dari ajaran Tao. Di kawasan Pecinan tidak terdapat kelenteng yang memuja dewa utama dari ajaran Confusius. Kelenteng Budha dapat ditandai  dari namanya yang memakai ”Sie”, dan kelenteng Tao ditandai dari namanya yang memakai ”Bio”  atau ”Kiong”. Kelenteng-kelenteng tersebut juga dibedakan berdasarkan fungsi dan tujuan pendiriannya, yaitu ada kelenteng umum dan kelenteng marga. Kelenteng umum dibangun atas prakarsa masyarakat  dan dapat digunakan oleh masyarakat umum, seperti kelenteng Tai Kak Sie. Kelenteng marga adalah kelenteng yang dibangun oleh suatu marga untuk menghormati leluhur mereka. Di dalam kelenteng marga, pemujaan kepada leluhur menjadi fokus utama disamping juga dipuja dewa/dewi dari agama Budha, kepercayaan Tao dan Confusius. Kelenteng marga di Pecinan adalah kelenteng Tek Hay Bio, Wie-Wie Kiong dan See Hoo Kiong. 
Selain klasifikasi-klasifikasi tersebut di atas, ada klasifikasi kelenteng berdasarkan luas area pelayanan dan lokasinya, yaitu kelenteng masyarakat (termasuk kelenteng marga),  kelenteng pencapaian lokal dan kelenteng lingkungan.  Kelenteng masyarakat selain digunakan untuk aktivitas pemujaan oleh masyarakat umum juga berfungsi untuk menjaga dan mengawasi masyarakat di lingkungannya. Lokasi kelenteng masyarakat ini biasanya di tepi sungai dengan arah-hadap langsung ke sungai. Kelenteng Tai Kak Sie, Wie Wie Kiong dan See Hoo Kiong termasuk kategori kelenteng masyarakat. Kelenteng pencapaian lokal adalah kelenteng yang terletak pada ujung-ujung jalan atau posisi  ”tusuk sate”, yang arah hadapnya frontal terhadap jalan raya. Dalam kepercayaan masyarakat Cina letak ”tusuk sate” merupakan letak yang kurang baik untuk dihuni, sehingga perlu sarana untuk membersihkan energi (chi) buruk tersebut dengan cara mendirikan kelenteng. Kelenteng Tek Hay Bio dan Tong Pek Bio, merupakan kategori kelenteng pencpaian lokal karena menghadap langsung ke jalan Sebandaran dan jalan Pekojan sebagai jalan masuk utama ke kawasan Pecinan. Kelenteng lingkungan adalah kelenteng kecil yang terletak pada letak ”tusuk sate”, tetapi bukan pada jalan utama. Kelenteng lingkungan dapat berupa kelenteng umum atau kelenteng marga, yaitu seperti kelenteng Sioe Hok Bio, Hoo Hok Bio, Liong Hok Bio.
Ruang hijau dan public space sangat terbatas di kawasan Pecinan. Beberapa tempat di sepanjang kali Semarang ditanam tumbuhan peneduh. Ruang terbuka hanya berupa halaman-halaman di beberapa kelenteng, yang fungsinya untuk tempat melakukan kegiatan budaya dan keagamaan, seperti halaman kelenteng Tai Kak Sie di Jl.Gang Lombok, Kelenteng Wie-Wie Kiong dan kelenteng She Hoo Kiong di Jl.Sebandaran.

B.5.2. Bentuk dan Arsitektur Bangunan 
Pecinan sebagai pemukiman dan tempat beraktivitas masyarakat Cina mempunyai ciri-ciri atau karakter khusus yang berkaitan dengan bangunan rumah tinggal, tempat ibadah, dan jalan dan public space (ruang publik). Secara umum rumah tradisional atau tempat tinggal orang Cina di Pecinan berbentuk rumah-rumah petak dalam satu atap yang berderet di sepanjang jalan yang ada di sana .Rumah-rumah ini tidak mempunyi halamaman di bagian depan, tetapi masing-masing rumah mempunyai halaman di bagian tengah rumah yang fungsinya sebagai ruang keluarga, tempat bersantai, tempat melakukan aktivitas rumah tangga seperti memcuci dan menjemur pakaian, taman kecil dan lain sebagainya. Fungsi ruang depan adalah sebagai ruang  tamu dan menempatkan altar pemujaan untuk leluhur atau meja abu. Pada perkembangannya kemudian rumah tinggal sering juga difungsikan sebagai toko, sehingga dikenal istilah rumah toko (ruko).  Toko biasanya terletak di ruang depan dari rumah tinggal, sehingga penempatan altar pemujaan leluhur diletakkan pada ruang di belakangnya. Ruang tidur terletak pada sisi kiri dan kanan bangunan yang dipisahkan oleh gang/lorong sempit yang menghubungkan antara ruang depan dan ruang belakang. Dapur dan kamar mandi biasanya terletak di ruang belakang. Bentuk atap dari bangunan rumah tradisional di Pecinan mempunyai bentuk yang khas yaitu pada bagian ujung atap meruncing dan kadang-kadang dihias dengan ukiran naga. Bentuk bangunan rumah toko yang ada di Pecinan dipengaruhi oleh bentuk bangunan yang ada di provinsi Guangdong (dulu dikenal dengan Kwangtung, terletak di Cina Selatan) yang diterapkan oleh para imigran Cina yang datang ke Indonesia pada sekitar abad ke-13. Bentuk rumah dari provinsi Guangdong ini cocok diterapkan dalam pembangunan rumah komunitas Cina di Indonesia karena iklim di Guangdong mirip atau bahkan sama dengan iklim di Indonesia. Bentuk rumah toko di Pecinan dengan langit-langit yang tinggi, lubang angin/ udara pada dinding atas dimaksudkan untuk mengurangi panas dan lembab, serta untuk menahan angin yang terlalu kencang. Atap yang dibentuk memanjang dimaksudkan untuk mengurangi pancaran silau dan radiasi matahari (Tjahjono, 2002: 114). Bentuk bangunan rumah yang ada dewasa ini sudah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan dinamika masyarakatnya.

C. Potensi Sosial Budaya
Kebudayaan dapat dipahami dalam pengertian yang sempit maupun yang luas. Dalam pengertian yang luas, kebudayaan dapat diperinci ke dalam unsur-unsur yang khusus, yang meliputi bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sisitem peralatan hidup dan teknologi, sisitem mata pencaharian hidup, sisitem religi dan kesenian (Asmito, 1992: 43). Ketujuh unsur kebudayaan tersebut oleh Koentjaraningrat dalam bukunya yang berjudul: Pengantar Ilmu Antropologi dinamakan Cultural Universals  yang dapat ditemukan pada semua bangsa di dunia termasuk di Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beberapa pulau, juga mempunyai kebudayaan yang amat beragam, antara lain kebudayaan Batak, kebudayaan penduduk kalimantan Tengah, kebudayaan minahasa, kebudayaan Bali, kebudayaan Sunda, kebudayaan Jawa dan masih banyak lagi termasuk di dalamnya kebudayaan orang Tionghoa di Indonesia.
	Orang Tionghoa yang tinggal di Indonesia, khususnya yang ada di kawasan Pecinan Semarang  mempunyai  potensi sosial-budaya yang unik dan beragam. Potensi sosial-budaya ini dapat ditemukan antara lain pada unsur kebudayaan yang meliputi sistem religi maupun kepercayaan, organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi serta kesenian. Beberapa unsur kebusayaan itulah yang dalam penelitian ini disebut dengan potensi sosial-budaya.
	Potensi sosial budaya  masyarakat Cina yang hidup di kawasan Pecinan, terdiri dari beberapa unsur kebudayaan, dan dapat dilihat dalam tiga wujud budaya. Ketiga wujud budaya tersebut meliputi kebudayaan sebagai suatu ide atau gagasan, wujud kebudayaan sebagai aktivitas dan wujud kebudayaan sebagai  hasil karya.
	Potensi sosial budaya yang ada di kawasan Pecinan dalam wujudnya sebagai ide-ide atau gagasan, antara lain dapat ditemukan pada sisitem kepercayaan tentang konsep dewa-dewi dalam ajaran Tri Dharma dan nilai-nilai moral yang ada pada  ajaran Konfusianisme, serta konsep tata ruang Feng Shui. Wujud kebudayaan sebagai suatu aktivitas dapat ditemukan pada unsur kesenian maupun upacara tradisi yang dilestarikan oleh masyarakat Cina, antara lain upacara Imlek menyambut datangnya tahun baru dengan dimeriahkan kesenian Barongsai maupun dibukanya pasar Semawis yang dipakai sebagai ajang komunitas dari berbagai etnis dan agama. Wujud kebudayaan sebagai hasil karya manusia, dapat dimui pada  ke delapan bangunan kelenteng , bangunan rumah toko (ruko) maupun model gang dan jalan yang ada di kawasan Pecinan.

C.1. Pengembangan Potensi Wisata Pecinan
Potensi sosial budaya yang ada di kawasan Pecinan dapat dikembangkan menjadi potensi wisata. Potensi tersebut meliputi bangunan kelenteng, rumah toko yang menjadi tempat tinggal sekaligus tenpat bekerja serta model gang maupun jalan yang mempunyai karakteristik tersendiri. 
	Masyarakat Cina yang bertempat tinggal di Kawasan Pecinan, sebagai besar  adalah keturunan Tionghoa, dengan tiga kategori  (Rosida Choironi, Tesis, 2004: 91- 94). Ketiga kategori tersebut adalah  penduduk asli yang sudah tinggal di Pecinan sejak lahir, dan  keturunan dari penduduk yang datang pertama kali  dari Tiongkok, penduduk asli di daerah tersebut, tetapi tidak tinggal menetap disitu karena rumahnya hanya dipakai untuk usaha atau toko sedangkan tempat tinggalnya sudah berada di luar kawasan Pecinan, penduduk yang tidak tetap (boro), merupakan penduduk yang menyewa rumah dan membuka usaha di daerah itu atau berdagang di pasar.

C.1.1. Delapan Kelenteng Sebagai Tempat Sembahyang
Meskipun sebagian besar masyarakat Pecinan merupakan keturunan Tionghoa, namun dalam melakukan aktivitas budaya dikelola secara bersama-sama antar keturunan Tionghoa dan masyakat Jawa yang tinggal di Kawasan Pecinan. Aktivitas budaya tersebut terutama dalam upacara-upacara tradisi yang masih dipelihara di kawasan Pecinan.  Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas budaya di Kawasan Pecinan dijadikan sebagai wadah interaksi budaya masyarakat  yang berbeda agama maupun etnis. Mereka  bersikap saling menghormati dan mendukung dalam melakukan kegiatannya masing-masing.
Aktivitas budaya tersebut antara lain kegiatan pemujaan dan penghormatan leluhur  yang tidak hanya dilakukan di klenteng-klenteng saja namun juga dilakukan di setiap rumah masing-masing. Hal ini tampak dari adanya tempat pemujaan pemujaan pada setiap rumah penduduk meskipun hanya berupa meja saja dalam ruangan yang kecil. Hal ini terutama ditemukan pada rumah penduduk yang beragama Kong Hu Chu dan Budha.
Namun demikian bagi mereka yang sudah berpindah agama, misalnya berpindah ke agama  Kristen Khatolik maupun Protestan, tetap menyediakan tempat penghormatan leluhur tersebut untuk penyimpanan nisan (sien tjii). Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya leluhur.
 Aktivitas pemujaan terhadap leluhur juga dapat dilakukan di kelenteng, terutama yang berkaitan dengan upacara perayaan hari-hari besar keagamaan,  serta perayaan dalam bentuk festival tahunan  di pecinan Semarang. Kegiatan tersebut antara   lain peringatan Sam Poo Kong (Laksamana Cheng Hoo) yang disebut Sam Poo Besar, sedang yang disebut Sam Poo Kecil memperingati Dewa Pengobatan Hian Thian Siang Tee, malam Cap Go Meh, sembayang Tiong Tjhioe Pia atau kue rembulan, sembayang rebutan atau sedekah Dewa Bumi, dan peringatan hari besar dewa-dewi.
Seni pertunjukan biasanya digelar pada upacara peringatan keagamaan atau festival. Permainan barongsai dan liong (naga) sering menjadi bagian dari prosesi dan berawal di klenteng kemudian menelusuri gang-gang Pecinan dengan singgah di klenteng-klenteng yang ada.
Aktivitas yang paling menonjol terjadi  pada saat Tahun Baru Cina atau lebih dikenal dengan Imlek. Pada perayaan ini dilakukan kegiatan ritual keagamaan atau kepercayaan yang dilanjutkan dengan acara pertunjukan atau hiburan. Pertunjukan yang paling meriah dan menjadi tontonan masyarakat pada umumnya adalah pertunjukan Barongsai. Acara tersebut dihadiri seluruh lapisan masyarakat bahkan dari luar kota Semarang. 
Penduduk Pecinan mempercayai adanya hoki atau fengsui  baik dalam melakukan aktivitas maupun dalam membangun dan menempatkan suatu bangunan. Misalnya bangunan yang terletak pada pertemuan jalan atau tusuk sate dipercaya tidak berhoki, bahkan menurut fengsuinya tempat tersebut kurang baik untuk rumah karena banyak aura atau hawa jahat yang akan datang. Untuk mengantisipasinya, maka pada tempat tersebut harus dibangun klenteng untuk menghilangkan aura jahatnya.
	Klenteng merupakan tempat melakukan aktivitas budaya masyarakat, antara lain sebagai tempat sembahyang  dan upacara-upacara keagamaan yang bersifat besar. Biasanya upacara diselenggarakan secara besar-besaran di klenteng kemudian warga dan pengurus dari klenteng lain ikut memeriahkan acara tersebut dengan hadir membawa segala macam kebutuhan upacara termasuk kelompok-kelompok kesenian dan patung para dewa yang dipuja pada masing-masing klenteng. Fasilitas sosial budaya lainnya yang terdapat di kawasan Pecinan, yaitu sekolah, pasar, masjid, gereja, restoran, gedung pertemuan, dan pertokoan yang menjual berbagai ragam komoditas termasuk barang-barang khas Pecinan (Rosida Choironi, Tesis,2004:91- 94). Memperhatikan fungsi klenteng sebagai pusat aktivitas budaya, maka biasanya klenteng dibangun pada ujung gang atau jalan dan pada pertigaan maupun perempatan jalan. Konsep ini diterapkan sebagai bentuk adanya kepercayaan bahwa bahaya biasanya berasal dari ujung jalan atau gang maupun pertigaan atau perempatan jalan. Dengan dibangunnya kelenteng, maka Dewa penjaganya akan datang menolong dan menyelamatkan masyarakat yang tinggal di sekitar kelenteng tersebut.
	Bagi masyarakat Cina, letak bangunan juga mempunyai peran yang sangat penting, karena di dalam feng shui, letak bangunan mempunyai makna baik dan buruk. Arah selatan dianggap sebagai arah yang paling baik karena mendapat banyak sinar matahari. Sinar matahari mengandung unsur yang melambangkan kekuatan, keperkasaan, kejantanan dan lain sebagainya.Sihat-sifat tersebut sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. 
Berdasarkan keadaan geografi di Cina, wilayah selatan adalah wilayah yang beriklim paling nyaman dan hangat sehingga menjadi sumber dari hal-hal yang dianggap baik. Sebaliknya, wilayah utara dianggap sebagai wilayah yang kurang menguntungkan karena merupakan daearah gurun yang gelap dan menghembuskan angin dingin (feng). Atas dasar pemahaman geografis yang demikian maka peta tradisional Cina menempatkan wilayah yang mempunyai sifat-sifat baik di bagian atas peta dan wilayah yang memiliki sifat-sigat kurang menguntungkan ditempatkan di bagian bawah peta (Skinner:2003:12-13). Oleh karena itu bangunan-banguan penting seperti istana, rumah ibadah menghadap ke arah selatan.
	Hal ini berbeda dengan dengan keberadaan kelenteng-kelenteng di Pecinan yang menghadap ke arah utara. Orientasi arah untuk membangun kelenteng selalu ke arah laut, sedangkan letak dan arah laut di Semarang adalah utara sehingga arah kelenteng menghadap ke utara. Arah timur lebih dihormati daripada arah barat karena matahari terbit di sebelah timur. Setiap arah mata angin mempunyai simbol warna tersendiri. Warna merah menjadi simbol selatan, biru simbol timur, hitam simbol utara, putih simbol barat. Selain itu setiap musim mempunyai simbol warna dan arah sendiri. Warna merah sebagai simbol musim panas, warna biru sebagai simbol musim semi atau bunga, warna hitam sebagai simbol musim dingin, dan putih sebagai simbol musim gugur. Warna-warna tersebut sangat dominan menghias rumah tinggal maupun bangunan kelenteng yang ada di kawasan Pecinan (Seeger, 1951:60). 
	Di kawasan Pecinan terdapat 8 buah klenteng yang dibangun berturut-turut antara lain klenteng Siu Hok Bio di jalan Wotgandul timur, Tek Hay Bio yang dikenal sebagai klenteng keluarga Kwee di antara Gang Pinggir dan Gang Gambiran, Tay Kak Sie sebagai klenteng induk di Gang Lombok, Tong Pek Bio yang mempunyai orientasi unik di Gang pinggir, Ho Hok Bio di Gang Cilik, Wi Wie Kiong atau klenteng keluarga Tan di kampung Se Ong di jalan Sebandaran, Kong Tik Soe di kompleks Tay kak Sie Gang Lombok. Liong Hok Bio di ujung Gang Besen-Gang Pinggir, dan See Ho Kiong atau klenteng marga Liem di Kampung Se Ong di jalan Sebandaran.
	Fungsi kelenteng secara umum,  merupakan tempat ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tempat kebaktian kepada para nabi dan para arwah suci yang diwujudkan dengan upacara sembahyang, dan menggunakan landasan ritual bercorak Konfusianis, Pada bangunan kelenteng tertentu juga terdapaty  tambahan ruang sembahyang untuk a suci dari aliran Taois, Budhis, dan Konfusianis  yang berasal dari daratan Cina. 
Istilah klenteng berasal dari Kwan Im Ting yang berarti paseban pemujaan untuk Dewi Kwan Im, dewi yang paling banyak dipuja. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa kata klenteng berasal dari bunyi genta saat upacara sembayang besar. Bunyi klinting-klinting yang keluar dari genta tersebut kemudian diterjemahkan menjadi kelenteng (TA Seminar,Arsitektur Delapan Kelenteng Di Kawasan Pecinan Semarang:3 ).  
	Pedoman tata cara sembahyang di klenteng didasari oleh tiga ajaran pokok, yaitu Konfusianisme, Taoisme, dan Budhisme. Ketiga ajaran tersebut berkaitan erat dan sulit dipisahkan, serta membentuk ajaran pokok dan menjadi dasar kepercayaan dan upacara sembahyang. Berdasarkan aturan tersebut maka tata cara sembahyang di kelenteng beraliran Tri Dharma (Sam Kouw) (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 : 3).
	Ajaran Konfusianisme yang disampaikan oleh Kong Hu Cu menekankan pada tiga unsur, yaitu pemujaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, leluhur dan penghormatan terhadap Kong Hu Cu. Taoisme merupakan ajaran Lao Tze yang mengutamakan kesederhanaan dan ketenangan dengan tujuan utama tercapainya wu atau kehampaan.Taoisme mengajarkan mengenai keseimbangan yang disimbolkan dengan Yin Yang. Keseimbangan itu berarti bahwa di dalam kejahatan pasti terdapat sedikit kebaikan dan di dalam kebaikan pasti terdapat sedikit kejahatan, sehingga dapat diartikan bahwa tidak ada orang yang sempurna. Budhisme merupakan ajaran Budha dari India dan mengajarkan kepercayaan akan kehidupan setelah mati dan kelahiran kembali (reinkarnasi). Kehidupan manusia pada dasarnya tidak bahagia karena adanya nafsu yang mementingkan diri sendiri. Upaya menumbuhkan kebahagiaan dengan cara menghilangkan hasrat. Langkah yang harus dilakukan, antara lain mencari nafkah, berbicara, berbuat, berfikir, berusaha dan bermeditasi dengan benar.
	Upacara sembahyang yang dilakukan di dalam klenteng umunya dibagi menjadi dua yaitu sembahyang perorangan dan upacara besar. Upacara besar dimeraiahkan dengan festival atraksi seperti barongsai dan samsi. Sembahyang perorangan biasanya dilakukan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan Imlek (menurut kalender Cina), atau hari ulangtahun para dewa, dengan tujuan tertentu.   Aktivitas sembahyang berpusat pada meja pemujaan dan altar, di atasnya terdapat patung dewa atau dewi pelindung kelenteng atau dewa-dewi lain yang dipuja, serta dihadapannya terdapat perlengkapan untuk sembahyang. 
Beberapa perlengkapan untuk sembahyang yaitu: Hio berupa batang dupa yang tipis berjumlah tiga unsur utama yaitu Dewa Langit, Dewa Bumi dan Dewa Air, dimaksudkan untuk mengadakan kontak dengan yang dipuja. Lilin sebagai lambang penerangan batin dan bermakna simbolis Yin Yang   dan berwarna merah yang berarti kehidupan. Bun Pwee berupa dua keping kayu yang berpasangan digunakan untuk berkomunikasi dengan yang dipuja. Ciam berupa sejumlah batang bambu tipis (pok ciam)yang mempunyai nomor di atasnya dan dicocokkan dengan syair yang tersedia. Sesaji berupa Sam Sing yang terdiri dari tiga hewan (babi/hewan darat , ayam/hewan bersayap dan ikan atau kepiting/hewan air) sebagai tanda terimakasih kepada Tuhan. Semahyang yang bersifat permohonan, sesajinya agak berbeda yaitu berupa pisang (lambang kerukunan rumahtangga), kue kura (panjang umur), wajik tumpeng (pengetahuan luhur), kue moho (sumber rejeki untuk amal) (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 : 6).
	Simbolisme dalam motif hiasan kelenteng  terdapat lima jenis, yaitu hewan, tumbuhan, fenomena alam, geometri, dan legenda. Semua jenis tersebut melambangkan pembawa keselamatan dan nasib baik. Motif hewan yang  sering dipakai sebagai hiasan kelenteng  adalah naga, macan, singa, burung Hong atau Phoenix , Chimera, kura-kura, gajah, dan kelelawar. Jenis hewan lainnya yang dianggap mempunyai kekuatan mistis Cina yaitu Qilin, menjangan dan burung bangau. Naga merupakan hewan yang dipercaya mempunyai tenaga yang berubah-ubah dan sangat berkuasa serta bukan makhluk yang menakutkan. Naga mempunyai tugas menjaga harta karun dari kekuatan jahat. Naga hijau dan macan melambangkan kekuatan yang penuh dengan keluwesan serta berani melawan kekuatan jahat yang mengganggu. Singa yang sering diwujudkan sebagai arca jantan dan betina yang melambangkan keadilan dan kejujuran hati. Burung Hong melambangkan  ketulusan hati, keadilan, kesetiaan dan peri kemanusiaan. Gajah melambangkan kelembutan, kelincahan, kesetiaan, kebijaksanaan, dan kekuatan. Qilin sering digambarkan mempunyai kepala naga berbadan rusa, surai dan ekor seperti harimau melambangkan naib baik, kesabaran hati, dan panjang umur. Menjangan merupakan lambang sukses dalam pangkat (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 : 7)
Motif tumbuhan yang sering ditemukan pada kelenteng adalah bunga peoni dan teratai. Bunga peoni melambangkan keteguhan hati, sedangkan bunga teratai melambangkan kesucian. Fenomena alam digambarkan dalam bentuk angin, hujan, bintang dan langit. Api digambarkan sebagai simbol terang dan kemurnian. Matahari dan bulan digambarkan dalam motif yang dihias pada kain karena bersinar dan terang, hal tersebut  melambangkan keadilan serta kekuatan yang luar biasa (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 :  8). Bentuk geometri tidak mengacu pada bentuk tertentu dan hanya merupakan permainan pola. Legenda yang sering digunakan sebagai simbol adalah gambar delapan Dewa (Pat Sian), yang berarti panjang umur, kemakmuran, dan kebahgiaan. Sepuluh pengadilan terakhir mengingatkan manusia untuk menghindari tindakan kriminal.
 Di samping kelima simbol tersebut, terdapat juga simbol khusus seperti Pat Kwa, Yin-Yang, lambang Budha (swastika terbalik), serta Tai Ji (merupakan simbol telur dengan dua ikan dari kepala ke ekor), dimaksudkan untuk menolak hawa jahat dan mendatangkan keselamatan dan kemakmuran. Simbol mutiara dianggap sebagai matahari, uang atau labu (hu lu) dianggap mempunyai kekuatan gaib untuk menjaga keseimbangan Feng Shui dan mengusir pengaruh jahat.
Aksara Cina berfungsi sebagai do’a, terdapat pada lian tui atau papan kayu yang diagantung di atas pintu atau jendela, mengandung syair indah yang biasanya berkaitan dengan dewa tertentu, aksara Cina Hok Sin juga terdapat di ujung genteng  dari logam yang tidak tertutup oleh listplank dimaksudkan panjang umur dan banyak rejeki.
Penutup meja sembahyang berupa kain merah yang disebut lik lian  yang merupakan gambar Delapan Dewa (Pat Sian) dan syair atau nama dewa tertentu. Warna bangunan kelenteng sangat bervariasi dan cerah, penggunaan warna ini sudah diatur dalam Yingzao Fashi . Beberapa warna tersebut mengandung makna tersendiri, warna merah menjadi simbol unsur api yang melambangkan kegembiraan, harapan, keberuntungan, dan kebahagiaan. Warna hijau merupakan simbol unsur kayu dan melambangkan umur panjang, pertumbuhan dan keabadian. Warna kuning merupakan simbol unsur tanah dan melambangkan kekuatan dan kekuasaan. Warna hitam merupakan simbol unsur air dan melambangkan keputusasaan dan kematian. Warna putih merupakan simbol unsur logam, sangat jarang dipakai karena melambnagkan kedudukan dan kesucian. Warna biru tidak mengandung simbol apapun namun biasanya dikaitkan dengan dewa-dewa (-hal 9). Kelenteng hampir sebagian besar bernuansa warna merah, langit-langitnya berwarna emas dan merah, atapnya berwarna hijau, biru dan kuning.
Ada delapan kelenteng yang dibangun di kawasan Pecinan Semarang (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 : 15). Kelenteng pertama yaitu Kwan Im Ting yang didirikan pada tahun 1746 untuk menghormati Dewi  Welas Asih di Gang Belakang yang dulunya bernama Ting Auw-kee atau Gang Gambiran. Namun pada tahun 1771, kelenteng ini dirubuhkan dan digantikan oleh kelenteng di tepi kali Semarang di daerah Kang-kee  sekarang  menjadi kelenteng Tay Kak Sie yang berada di Gang Lombok.
Kelenteng kedua dibangun pada tahun 1753 bernama Sioe Hok Bio yang sekarang bernama Gang Baru. Di dalam kelenteng tersebut terdapat patung Toapekong yang didatangkan langsung dari Cina dengan upacara penyambutan yang meriah, sekarang jalan di depannya bernama Wotgandung Timur. 
Kelenteng ketiga bernama Kwee Lak Kwa atau sekarang bernama Tek Hay Bio untuk menghormati seorang saudagar yang sakti bernama Kwee Lak Kwa sekaligus menjadi pemimpin pemberontakan Cina pada tahun 1741.
Klenteng keempat dibangun sebagai pengganti dari kelenteng Kwan Im Ting di gang Belakang atau Balekambang yang dirubuhkan pada tahun 1771. Alasan pemindahan lokasi karena feng Shui, dalam pembangunannya tukang-tukangnya didatangkan dari Tiongkok. Pada waktu pemindahan taopekong diadakan upacara yang sangat ramai dengan atraksi wayang Pouw-tee-hie dari Batavia. Kelenteng ini merupakan kelenteng besar masyarakat Semarang , baik masa kini maupun masa lalu.
Kelenteng kelima didirikan pada tahun 1782 di pojok selatan dari Tang-kee di dekat sungai oleh Letnan Khouw Ping, sebelum ia pulang ke Cina. Kelenteng Tong Pek Bio ini diartikan sebagai kelenteng batas timur.
Kelenteng keenam dibangun pada tahun 1792 di ujung Moa Phay-kee kemudian bernama Gang pasar Baru dan bernama kelenteng Hoo Hok Bio. Kelenteng yang pembangunannya diprakarsai oleh penduduk Pecinan Lor yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai penjual kain.
Kelenteng ketujuh dibangun pada tahun 1814 yang bernama Wie Wie Kiong, merupakan kelenteng marga Tan yang terletak di daerah Sebandaran. Pada awalnya lokasi kelenteng berupa tegalan kemudian dibangun menjadi taman yang dilengkapi dengan gunungan batu karang, bangku, gua, empang serta paseban.
Kelenteng kedelapan Liong Hok Bio dibangun di selatan jalan Gang Besen, pembangunannya diprakarsai oleh Liem Giok Sing. Kelenteng kesembilan yaitu kelenteng See Hoo Kiong atau Ma Tjoaw Kiong  dibangun oleh marga Liem yang mempunyai ikatan perkawinan dengan marga Tan. Awalnya kelenteng Liong ini berupa sebuah ruang pemujaan dan ruang abu serta ruang inap bagi saudagar dari luar kota  (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 : 19).
Kawasan Pecinan Semarang mempunyai letak yang sangat strategis karena dekat dengan kali Semarang, pusat pemerintahan Hindia Belanda di kota lama, serta dengan pusat pemerintahan tradisional  di Kanjengan (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 :21). Peninggalan yang masih tampak yaitu mayoritas bangunan berupa rumah toko dan gudang. Keberadaan gang Baru  sebagai pasar tradisional merupakan salah satu ciri perekonomian di kawasan Pecinan.
  Beberapa kelenteng yang ada di kawasan Pecinan pada umumnya mempunyai tiga macam aliran sesuai dengan dewa utama yang dipuja . Kelenteng Tao, dewa utama yang dipuja merupakan dewa aliran Tao, terutama Hok Tek Tjeng Sien. Kelenteng yang termasuk dalam aliran ini adalah kelenteng Sioe Hok Bio, Tek Hay Bio, Tong Pek Bio, Hoo Hok Bio, dan See Hoo Kiong. Kelenteng Tay Kak Sie merupakan kelenteng Budha, sehingga Dewa utama yang dipuja merupakan dewa aliran Budha. Di Pecinan tidak terdapat kelenteng dengan aliran konfusius,  sebagian besar merupakan kelenteng dengan aliran Tao dan dapat diidentifikasi dari namanya yang mengandung kata kiong (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 : 22).
Secara umum, fungsi kelenteng pada  masa lalu sangat penting dan dapat ditinjau dari segala aspek, antara lain tempat pemujaan terhadap dewa-dewi atau leluhur (khususnya pada  kelenteng marga), tempat menginap bagi saudagar dari daerah lain, berjaga-jaga terhadap musuh serta berfungsi mengusir hawa jahat, dan manifestasi perbuatan amal atau sumbangan positip terhadap kehidupan di alam baka ini.
Pendirian sebuah kelenteng biasanya diprakarsai oleh masyarakat sekitar atau marga tertentu yang cukup terpandang dan kaya. Berkaitan dengan hal tersebut terdapat kelenteng umum dan kelenteng marga. Kelenteng umum dipergunakan bagi kebutuhan  pemujaan dari masyarakat umum, dan marga apapun dapat bersembahyang di tempat tersebut. Masyarakat yang ingin memperoleh berkah dalam usahanya akan bersembahyang di kelenteng Sioe Hok Bio dengan dewanya Hok tek Tjeng Sien. Kelenteng marga pendiriannya diprakarsai oleh marga tertentu, antara lain Tek Hay Bio, Wie Wie Kiong dan See Hoo Kiong. Di kelenteng marga ini dilakukan pemujaan terhadap leluhurnya.
Pembangunan suatu kelenteng dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat rasional maupun mistis. Pertimbangan yang bersifat rasional dipengaruhi oleh posisi  kali Semarang yangmempunyai peranan sangat penting terhadap perekonomian kawasan. Berdasarkan sejarah kawasan Pecinan dapat dikatakan bahwa daerah di sekitar sungai maupun muara merupakan daerah yang pertama kali berkembang, sehingga ada kecenderungan pembangunan kelenteng berada di tempat ramai yaitu dekat sungai. Mengingat fungsi kelenteng juga sebagai tempat berlindung dari serangan musuh dan hawa jahat, maka letak kelenteng biasanya berada fraontal terhadap jalan  di hadapannya. Letaknya di tusuk sate memungkinkan arah pandang yang lebih luas, dan hawa jahat yang datang dapat dinetralisir. Disamping itu kelenteng juga dibangun di batas kawasan terutama tempat-tempat yang rawan, pola jalan dan letak sungai.
Kegiatan melakukan renovasi kelenteng biasanya  dalam kondisi-kondisi yang memungkinkan, yaitu untuk kepentingan nadar naik renovasi sebagian maupun keseluruhan. Kondisi kelenteng yang sekarang tampak sebagian besar sudah mengalami renovasi, sehingga  bentuk aslinya sulit untuk ditelusuri (Tim, Arsitektur Delapan Klenteng Di Kawasan Pecinan Semarang 1996 : 24).
Pembangunan kelenteng pada masa lalu dilakukan oleh suatu marga, sehingga keberadaan kelenteng tersebut sekaligus menunjukkan keberadaan atau kekayaan marga yang membangunnya. Semakin besar kelenteng biasanya semakin tinggi tingkat ketelitian dan detail ornamen dan simbolisasinya. Namun demikian baik kelenteng besar maupun kecil mempunyai keistimewaan masing-masing. 
Pemukiman masyarakat Cina yang dikenal dengan Pecinan menunjukkan pengaruh budaya dari negeri leluhur mereka yang cukup kuat, tampak dari bentuk ibadah yang berupa kelenteng. Rumah sebagai tempat hunian juga menunjukkan ciri yang berbeda dengan rumah atau hunian masyarakat dari etnis lainnya. Selain itu pola jalan yang menghubungkan satu blok dengan blok lain atau dari satu lingkungan ke lingkungan lain, membentuk pola yang khas yang sampai saat ini tidak mengalami banyak perubahan. Pengaruh budaya Cina yang masih hidup dalam masyarakat Cina di Semarang sampai sekarang yang berkaitan dengan tata ruang adalah feng shui atau hong shui (pengetahuan yang berkaitan dengan angin dan air (Titiek Suliyati ,Tesis, 2006: 40).
Feng shui merupakan ilmu pengetahuan Cina kuno yangkonsep dasarnya berkaitan dengan falsafah Tao. Dalam konsep ini diyakini bahwa keberadaan alam semesta, baik makrokosmos maupun mikrokosmos merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, dan masing-masing melaksanakan fungsinya sesuai dengan kodratnya dalam peredaran alam semesta (Dian, 1996:37). 
Dalam kehidupan masyarakat Cina selalu memperhatikan keharmonisan dan keselarasan, terutama dalam lingkungan tempat tinggal, tempat mencari rejeki, tempat ibadah, pasar, jalan dan sebagainya. Berkaitan dengan konsep keselarasan tersebut, diterapkan feng shui yang erat hubungannya dengan dasar pemikiran bahwa manusia harus dapat menjaga harmoni atau keseimbangan dengan ritme alam semesta, melalui hubungan dengan langit, bumi dan air (Hidayat,1993:15).

C.1.2. Rumah Toko, Gang atau Jalan dan Sungai
Rumah tradisional atau tempat tinggal orang Cina di Pecinan berbentuk rumah-rumah petak dalam satu atap yang berderet di sepanjang jalan serta tidak mempunyai halaman di bagian depan, tetapi masing-masing rumah mempunyai halaman di bagian tengah yang fungsinya sebagai ruang keluarga, tempat bersantai, tempat melakukan aktivitas rumah-tangga seperti mencuci dan menjemur pakaian, taman kecil dan sebagainya. Fungsi ruang depan adalah ruang tamu dan menempatkan altar untuk pemujaan terhadap leluhur atau disebut meja abu.
Dalam perkembangannya, rumah tinggal sering difungsikan sebagai toko sehingga disebut rumah toko (ruko). Toko biasanya terletak di ruang depan rumah tinggal, sehingga penempatan altar leluhur diletakkan pada ruang belakangnya. Ruang tidur terletak pada sisi kiri dan kanan bangunan yang dipisahkan oleh gang atau lorong sempit yang memhubungkan antara ruang depan dan ruang belakang. Atap rumah berbentuk khas yaitu pada bagian ujung atap meruncing dan kadang-kadang dihias dengan ukiran naga. 
Perkembangan persepsi rumah sekaligus toko ini menandakan adanya penambahan fungsi rumah itu sendiri yang tidak semata-mata sebagai tempat hidup tetapi juga menjadi tempat mencari penghidupan. Berkaitan dengan hal ini, keberuntungan yang mengikuti letak bangunan memegang peranan penting sehingga pemahaman mengenai feng shui mempunyai posisi yang strategis bagi masyarakat Cina. Letak menentukan keberuntungan bagi rejeki yang akan digunakan untuk kehidupan serta hidup itu sendiri (Liek Lan, Wawancara, 4 Agustus 2009).
Bentuk bangunan rumah toko yang ada di Pecinan dipengaruhi oleh bentuk bangunan yang juga di propinsi Guangdong atau dikenak dengan Kwangtung yang terletak di Cina Selatan. Konsep ini kemudian diterapkan dalam bangunan rumah komunitas Cina yang datang ke Indonesia pada sekitar abad-13 mengingat ada kemiripan iklim dengan Indonesia. Bentuk langit-langit yang tinggi dengan lubang angin pada dinsing atas dimaksudkan untuk mengurangi panas dan lembab, serta untuk menahan angin yang terlallu kencang. Atap yang memanjang berguna untuk mengurangi pancaran silau dan radiasi matahari (Tjahjono, 2002:114). Dalam perkembangannya, bentuk bengunan ini sudah mengalami perubahan sesuai kebutuhan dan dinamika masyarakat.
 Selain bangunan rumah tinggal dan kelenteng, elemen jalan yang ada di kawasan Pecinan juga mempunyai bentuk yang unik yaitu berupa grid. Pola jalan ini diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda ketika menguasai Semarang dan membangun pemukiman oleh komunitas Cina di Pecinan Semarang. Melihat latar belakang pembangunan kawasan Pecinan sebagai pemukiman komunitas Cina dengan tujuan agar pemerintah Belanda dapat melakukan pengawasan secara efektif terhadap orang-orang Cina yang dikhawatirkan dapat melakukan pemberontakanb, maka jalan di kawasan Pecinan dibuat dengan pola grid, agar semua aktivitas masyarakat dapat diawasi. Tujuan lainnya, agar masyarakat mempunyai akses terdekat untuk mencapai akses pusat-pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan dan sosial.
Elemen yang mempunyai keberadaan cukup penting di kawasan Pecinan adalah sungai atau kali Semarang yang mengalir di tengah kota sekitar kawasan Pecinan dahulu sekaligus sebagai pusat transportasi yang dapat dilalui perahu-perahu pengangkut barang dari  pelabuhan ke daerah pedalaman. Posisi sungai tersebut sangat menguntungkan kawasan Pecinan yang dalam perkembangannya menjadi kawasan perdagangan. Hal ini juga dapat dikaitkan dengan pemahaman mengenai air yang terbentuk secara alami seperti sungai, danau, laut , air terjun dan sebagainya. Dipercayai masyarakat mengandung keharmonisan sehingga dapat menciptakan energi atau chi yang baik dan  akan menciptakan keberuntungan pada manusia di sekitarnya.
Berkaitan dengan aktivitas budaya yang mempunyai relevansi dengan kepercayaan atau religi, sejak dicabutnya Instruksi Presiden No. 14/1967 yang membatasi aktivitas budaya masyarakat Cina (17 Januari 2000) maka berkembang kembali aktivitas budaya tersebut. Meskipun sudah banyak masyarakat Cina yang memeluk agama-agama lain (Katholik, Protestan, Budha dan Islam), namun umumnya mereka masih memelihara budaya leluhur terutama yang berkaitan dengan religi. Dalam perkumpulan Tri Dharma atau tiga agama yang disebut Sam Kauw Hwee,orang-orang Cina memuja sekaligus tiga agama (Budha, Tao dan Confusius). Ajaran tersebut menekankan pada falsafah agar manusia hidup secara baik dan harmonis dan ajaran falsahah ini sudah dianggap sebagai agama di Indonesia (Hartono, Chris. 1974:66).

C.2. Kegiatan Sosial Budaya 
C.2.1. Upacara Penghormatan Terhadap Leluhur
Aktivitas Sosial budaya yang banyak dilakukan di kawasan Pecinan pada umumnya mempunyai keterkaitan dengfan sistem religi maupun pemujaan terhadap leluhur. Kegiatan sosial budaya tersebut dilakukan di kelenteng, rumah maupun mamanfaatkan jalan umum maupun gang apabila harus menampung jumlah orang yang cukup banyak. Kegiatan sosial budaya tersebut maliputi : perayaan tahun baru Imlek, pasar Semawis yang juga digelar dalam rangka menyambut Imlek, atraksi kessenian Barongsai, obat-obatan dan jamu  Tiongkok, teknik meramal, teknik pengobatan tusuk jarum, dan aneka ragam makanan khas Cina maupun perpaduan Cina-jawa yang dapat dianggap sebagai wisata kuliner.  
Upacara penghormatan kepada leluhur dilakukan oleh seluruh keluarga, sehingga acara ini dimaksudkan juga sebagai reuni keluarga besar. Dalam lingkungan masyarakat Cina terutama Cina totok yang berkewajiban untuk melakukan pemujaan terhadap leluhur dan merawat meja abu adalah anak laki-laki tertua. Anak perempuan yang sudah menikah tidak berkewajiban membuat altar pemujaan untuk leluhur, karena dia berkewajiban memelihara altar atau meja abu leluhurnya.
Seorang ayah maupun anak laki-laki tertua mempunyai peran penting dalam memimpin upacara pemujaan terhadap leluhur maupun memelihara abu dalam rumah. Kewajiban yang dijalankan oleh kepala keluarga atau ayah kemudian menurun kepada anak laki-laki sulung dan begitu seterusnya. Berkaitan dengan hal tersebut, pamaknaan bakti (hao)  secara tradisional  bagi anak laki-laki mempunyai peran strategis. Anak laki-laki tidak hanya malanjutkan shenya (nama keluarga), tetapi juga  menggantikan ayahnya untuk merawat abu leluhur. Dalam Kung Fu-tse dijelaskan bahwa Put hao (tidak bakti) ada tiga, satu diantara yang penting adalah tidak mempunyai anak. Berbakti pada orang tuia mempunyai fungsi penting sekaligus bermakna keramat (Koentjaraningrat.,1983:360-361).
Berkaitan dengan peran tersebut, anggota keluarga yang memelihara abu leluhur juga melakukan upacara pemujaan ruh leluhur yang dilakukan di tempat abu leluhur. Masyarakat Cina umumnya tidak mengenal pemuka agama yang memimpin upacara, kecuali dalam agama Budha yang mempunyai pendeta-pendeta Budha yang bertugas pada waktu keamtian. Umumnya dilakukan oleh para wanita yang membacakan kitab-kitab suci sepanjang malam sebelum dimakamkan sebelum dimakamkan (Koentjaraningrat.,1983:361 ). Tradisi hampir sama dengan kebiasaan masyarakat Islam pedesaan yang membacakan do’a-doa kematian yang disebut juga dengan  tahlil sebelum dimakamkan maupun beberapa hari setelah dimakamkan.
Berkaitan dengan upacara penghormatan terhadap leluhur, maka tempat pemakaman masyarakat Cina juga mempunyai karakteristik yang khas yang membedakan tempat emakaman pada umumnya. Terutama pada ragam hias dan beberapa aksesoris yang menghiasi tempat pemakaman tersebut yang sering disebut Bong Cino. Di Pecinan, tepatnya di gang cilik Gambiran terdapat rumah produksi Bong Pay yang memproduksi pahat ukir batu nisan. Rumah produksi ini ada dua buah rumah yang saling berhadapan yang dikelola oleh Pianto Sutanto secara turun-temurun dari ayahnya Tan Kiem Biauw. Usaha ini dirintis sejak tahun 1911 dari marga Tan, bukti pendirian rumah produksi tersebut dapat dilihat pahatannya pada kelenteng Tay Kak Sie. Bong pay merupakan batu nisan sebagai penanda khusus bagi masyarakat Cina. Bahan utama pembuatan bong adalah lempengan batu besar berbentuk granit danmarmer yang dibentuk dan diukir. Mengingat bahan marmer pada saat sekarang sudaha sulit ditemukan, sehingga biasanya harus mencari pada bekas bangunan rumah jaman Belanda. Sedangkan granit diperoleh  dengan mengimpor dari Cina, Makassar, Salatiga, Porwakarta dan Yogyakarta. Tenaga profesional yang mengerjakan didatangkan dari Salatiga.
Hiasan patung-patung Cina yang ada di makam misalnya patung Dewa Bumi, singa penjaga, tempat dupa dan bunga teratai yang dihias secara halusdidatangkan langsung dari Cina. Meskipun bentunya amat variatif namun detail hiasannya tetap harus mematuhi pakem yang ada dan tetap ditaati pengrajinnya. Bentuk standar yang biasa dipesan adalah siang gong yaitu satu makam untuk dua jenazah suami-istri. Pada makam jenis ini biasanya pada bagian atas diberi pahatan liong dan burung  hong yang berpasangan sebagai lambang laki-laki dan perempuan. Semakin kaya seseorang maka biasanya tanah makamnya makin luas dan makin besar bong pay  dan hiasan patung. Lukisan yang dipahatkan pada batu makam, biasanya cerita 24 tentang keluarga sebagai simbol berbaktinya anak pada orangtua, sajak, gambaran shio yang dimakamkan, wujud delapan dewa dan Ce Te Siu (tiga dewa). 
Bagian tengahnya merupakan tempat penamaan yang meninggal lengkap dengan tanggal lahir dan tanggal meninggal serta silsilah keturunannya. Nama-nama yang ditulis dalam huruf Cina ini biasanya diberi prada emasBatu nisannya dibiarkan mempunyai warna asli, kalaupun dicat diberi warna yang natural. Berbagai simbol yang harus dipenuhi ini membuat bong pay memiliki ukuran yang besar. Namun perkembangannya sekarang dengan semakin sempit dan mahalnya tanah, maka ukuran bong pay dibuat yang standar yaitu lebar 3 meter.
Model bong pay yang sering dipesan biasanya untuk umat Tri Dharma, namun ada juga bong pay bagi masyarakat Cina yang memeluk Kristen dan Khatalik.Perbedaannya terletak pada jenis hiasan yang ditatahkan pada batu nisan. Posisi liong dan hong diganti dengan gambar malaikat bersayap (yang biasanya meniup terompet), tanda salib, Yesus, gambar bunga-bungaan dan tempat lilin. Tempat untuk dupa atau hio sua dan lukisan Dewa digantikan oleh simbol-simbol yang diyakini dalam agamanya (Pasar Imlek Semawis: 2006, hal.30-31).
Berkaitan dengan penghormatan terhadap keluarga yang sudah meninggal, masyarakat Cina juga mengenal upacara Persembahan Rumah. Upacara ini dilakukan setelah orang meninggal dalam jangka waktu har ke-49, atau hari ke-100, peringatan 1-2-3 tahun (Pasar Imlek Semawis:2006, hal.30-31). Kewajiban menjalankan upacara ini dibebankan pada keturunan maupun sanak saudara dari orang yang meninggal tersebut. Maksud diselenggarakannya upacara ini adalah mengirim rumah atau tempat tinggal pada arwah leluhur yang telah meninggal agar tidak merasa sengasara di alam baka (Saraswati, Wawancara : pada tanggal 25 Agustus 2009). Dahulu kegiatan upacara persembahan rumah dilakukan di halaman tempat kediaman orang yang meninggal  dan pada waktu malam hari. 
Dalam perkembangannya sekarang ini, dengan alasan pertimbangan praktis, lokasi pelaksanaanya di kelenteng sekaligus sebagai tempat beribadah. Perlengkapan upacara, antara lain  miniatur rumah, rumah-rumahan beserta segala isinya (perabot, mobil, sepeda motor, sumur dan barang-barang lain kesukaan orang yang  meninggal. Setelah melakukan sembahyang di altar, maka inti upacara persembahan rumah dilakukan dengan cara membakar miniatur rumah dengan segala isinya, waktu pelaksanaannya siang hari. Di kota-kota pesisir, abu dari pembakaran tersebut kemudian dilarung ke laut untuk lebih menyempurnakan persemabahannya.
Perlengkapan upacara persembahan rumah tersebut dapat dibeli di kawasan Pecinana sendiri dengan pengrajin yang bekerja secara turun-temurun. Rumah usaha perlengkapan upacara yang terletak di gang cilik ini dirintis oleh seorang perantau dari Hokkian yang bernama Ong Sie yang mulai bermukim di Semarang pada tahun 1920-an. Ketrampilan  membuat miniatur rumah-rumahan ini kemudian diturunkan pada anaknya yang bernama Ong Wang Giam  dan berikutnya Ong Boen Djoen dan sekarang Ong Bing Hok . Harga dari rumah-rumahan tersebut bervariasi, tergantung pada besar-kecilnya serta perlengakapannya.


C.2.2. Perayaan Tahun Baru Imlek
Selain melakukan sembahyangan untuk penghormatan kepada leluhur, masyarakat Cina mempunyai tradisi untuk merayakan tahun baru Imlek. Di negara Cina, tahun baru Imlek merupakan pesta musim semi untuk merayakan alam yang hidup kembali setelah mengalami kematian selama musim dingin. Di kawasan Pecinan Semarang, tahun  baru Imlek selain dirayakan di rumah juga dirayakan di kelenteng dengan melakukan sembahyang. Pada hari tersebut disajikan hidangan khas yaitu kue keranjang dan ikan bandeng serta berbagai hidangan lain dan buah-buahan. 
Berkaitan dengan kue keranjang,  dalam perkembangannya kemudian sudah menjadi makanan yang dikenal tidak hanya masyarakat Cina. Beberapa keluarga Jawa juga sangat akrab dengan kue keranjang ini. Bahkan ada industri rumah tangga yang dapat memproduksi kue karanjang ini dengan tetap mempertahankan cita rasa ,masyakat Cina serta disesuaikan dengan selera orang Jawa yang sudah mengenal makanan tradisional jenang. Biasanya makanan kue keranjang ini diproduksi setiap hari namun produksinya ditingkatkan menjelang tahun baru Imlek. Pembelinya sebagain besar memang masyarakat Cina, namun ada juga orang Jawa yang membeli untuk oleh-oleh sanak keluarga. Mengingat orang Jawa yang tinggal di kawasan Pecinan sering mendapat bingkisan kue keranjang ini terutama pada hari raya Imlek (Sudaryati, Wawancara: tanggal 8 Agustus 2009).
Persiapan yang dilakukan menjelang perayaan Imlek antara lain membersihakn dan menghias rumah dan kelenteng serta mempersiapkan atraksi-atraksi dan pertunjukkan yang akan ditampilkan. Di kawasan Pecinan Semarang , dalam rangka menyambut tahun baru Imlek pada tahun 2004, 2005 dan 2006 telah diadakan Pasar Imlek Semawis. Dalam pasar Semawis ini digelar pertunjukan-pertunjukan musik, pertunjukan tari, atraksi Barongsai, karnaval, pameran serta penjualan barang-barang kerajinan, pakaian, makanan khas Cina dan sebagainya. Dalam perayaan pasar Imlek Semawis ini, terjadi interaksi antara masyarakat Cina dan masyarakat dari tenis lain. Hal ini dapat di artikan bahwa telah terjadi interaksi budaya sehingga mempengaruhi peningkatan proses penerimaan budaya Cina dalam masyarakat yang bersifat mayoritas di kawasan Pecinan khsususnya.
Ada upaya untuk memberikan ruang yang luas pada upaya-upaya untuk melakukan interaksi budaya berkaitan dengan perkembangan dinamika budaya yang sangat cepat. Kondisi ini membutuhkan hubungan yang baik antara komunitas peranakan, komunitas lokal maupun dari budaya Cina asli. Hubngan yang baik antara etnis ini diharapkan akan tercipta pembaharuan dalam budaya di kawasan Pecinan itu sendiri.
Dalam perayaan Imlek sekaligus dimeriahkan dengan pasar Semawis tersebut, biasanya dimanfaatkan kaum muda Cina untuk saling berkenalan dan mencari teman terutama yang belum dapat jodoh. Tradisi pasar malam yang dulunya dikenal dengan Ji Kau Meh ini dapat dipergunakan untuk saling mengenal bagi pasangan yang sudah dijodohkan oleh keluarganya maupun yang belum memperoleh pasangan (Anita/Le Li Sing, Wawancara: Tanggal 20 Agustus 2009).
Chi Xi atau Ji Kau Meh atau Sincia merupakan arena reni seluruh keluarga, baik yang tinggal serumah atau sekota maupun yang tinggal di luar kota bahkan di luar negeri. Masyarakat Cina di kawasan Pecinan pada hari raya ini berusaha untuk berkumpul dan melakukan makan malam di keluarga masing-masing maupun berkelompok. Setiap keluarga memenuhi kebutuhan perayaan Sincia tersebut dengan cara berbelanja di pasar malam yang diselenggarakan pada tanggal 28 bulan ke-12 Imlek. 
Rangkaian hari raya Sincia ini berlangsung selama 15 hari hingga Cap Go Meh dengan diawali pesta makan keluarga. Dalam menyambut tahun baru, semua warga Cina berusaha mempersiapkan diri menyambutnya dengan hal-hal yang bersifat baru. Mulai dari baju, hiasan rumah, tingkah laku, tutur kata harus menyesuaikan dengan hal-hal yang baru dan mengarah ke kwalitas yang lebih baik (Cik Jing-Jing, Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2009).  Hiasan rumah maupun kelenteng dibuat dengan warna dominan merah dan emas yang melambangkan kemegahan, serta motif bunga maupun hewan yang digantung  di jendela maupun pintu. Hiasan tersebut diberi tuliasan kaligrafi, dengan harapan tahun depan memperoleh kehidupan yang lebih baik serta cita-cita yang membahagiakan dalam kehidupan di dunia ini. Berkaitan untuk menumbuhkan suasana kegembiraan menyambut hari raya, maka seluruh utang-piutang juga harus diselesaikan, sehingga semua aktivitas aakan dimulai kembali dengan suasana yang baru pula.
Ji Kau Meh dimaksudkan untuk melepas segala urusan rumit keduniawian, setelah keluarga berkumpul melakukan makan malam kemudian dilanjutkan dengan menyulut dupa untuk sembahyang kepada Thian yang Mahaesa serta arwah leluhur. Kegitan sembahyang ini dapat dilakukan di rumah maupun kelenteng terdekat, serta vihara maupun gereja. 
Sepulang dari bersembahyang, pada umumnya anggota keluarga melakukan lek-lekan untuk menyambut datangnya Sincia. Acara ini biasanya dimeriahkan dengan menyulut petasan untuk menumbuhkan keramaian. Setelah fajar menyingsing maka datanglah hari Sincia yang ditunggu. Hari tersebut ditandai dengan permohonan maaf dari yang muda kepada yang tua serta membagikan angpao  senagai bentuyl melakukan amal maupun sedekah kepada sanak keluarga maupun tetangga yang tidak mampu. Pada hari Sincia tersebut segala persoalan yang ada mencoba untuk meleburnya dan memulai hari baru tanpa beban pikiran. Orangtua memanfaatkan hari tersebut untuk memberikan nasehat tentang kejujuran, hati yang bersih dan bertutur kata yang baik. Aktivitas ini dapat dikatakan sebagai wadah yang efektiv untuk melakukan tranfer budaya leluhur yang mempunyai nilai-nilai kebaikan, sehingga generasi muda tidak melupakan nilai-nilai luhur nenek moyangnya yang menjadi modal menjalani kehidupan menjadi lebih baik.
Disamping itu hari raya Imlek juga dimaknai sebagai instropeksi diri agar dapat meperbaiki perjalanan hidup pada masa-masa mendatang. Mengingat hari raya tersebut dimaknai adanya daur waktu bahwa yang sudah mati akan hidup kembali untuk menjalani reinkarnasinya setiap tahun. Manusia yang masih menjalani kehidupannya di dunia ini agar melakukan perbaikan kehidupan dari segi kwalitas setiap tahunnya juga (Hartono, wawancara: tanggal 20 Agustus 2009). Melalui upaya tersebut segala malapetaka, kesialan, bencana pada diri dan masyarakat maupun alam semesta akan dapat dihindari.

C.2.3. Pasar Semawis dan Atraksi Budaya
Kegiatan yang digelar dalam pasar Semawis  tampak adanya ekspresi budaya yang lebih banyak menampilkan berbagai macam makanan khas masyarakat Cina meskipun ada juga yang makanan Jawa.  Bertemunya berbagai jenis makanan tersebut juga menunjukkan adanya interaksi antara budaya dari beberapa etnis. Kegiatan yang lebih menekankan pada  orientasi  transaksi dalam pasar tersebut mempertimbangkan adanya  keuntungan dan kerugian. Kegiatan ini dapat berjalan dengan baik karena adanya kejujuran dari masing-masing pihak, serta upaya upaya  tidak mempersoalkan asal-usul etnis, agama dan golongan semua dilayani, agar tercipta  keberlangsungan relasi sosial – ekonomi dan sosial-budaya (Pasar Imlek Semawis 2006:  11-12).
Kegiatan pasar Semawis meliputi beberapa ragam, mulai dari atraksi,aktivitas pengobatan, ramal-meramal maupun bazaar barang-barang yang mempunyai hubungan dengan keperluan sembahyang tahun baru Imlek. Misalnya, bermacam-macam jenis makanan,  daging, aneka manisan, kue kranjang, bunga, dan  tebu. Disamping itu juga dijual makanan yang mempunyai cita-rasa campuran, misalnya sate, lontong, mie pangsit dan serta mie Jawa. Hal ini dikaitkan dengan pengunjung maupun konsumen dari pasar Semawis tersebut yang datang dari berbagai etnis maupun agama, tidak hanya masyarakat Cina saja. 
Beberapa jenis jajanan yang sering dijual di pasar Semawis, antara lain bolang-baling, bubur jenang dengan berbagai variasi bahan dasar (bubur sumsum, candil, juwawut, jali dan delima), es cao  dengan manisan buah-buah dan cincau, es marem merupakan es campur gaya Semarangan, nasi gudeg, kue Bandung atau martabak manis, kue kranjang atau ti kwee , lapis legit, lontong opor dilengkapi dengan sambal goreng dan bubuk kedelai, lunpia Semarang dengan cita-rasa manis dan ditambah saus manis dari tapioka dan lokio (sejenis bawang merah), mie pangsit, moci onde-onde, nasi pecel, sate babi yang menjadi hidangan favorit, soto, tahu Sumedang, sate sapi, teh, wedang kacang dan wedang tahu serta masih banyak lainnya. 
Ada beberapa makanan yang dijual sekaligus sebagai makanan sesaji yang dihidangkan di altar untuk sembahyang. Makanan sesaji tersebut adalah kue mangkok, kue ku dan moho. Kue mangkok merupakan makanan wajib sesaji dibuat di mangkok daun pisang kemudian dikukus, kueku merupakan makanan sesaji sebagai syarat untuk memperoleh panjang umur. Kueku dibuat dari kacang hijau manis dimasukkan ke cetakan kayu berukir cangkang kura-kura dan moho merupakan roti yang dikukus dengan bahan dasar dari gandum.
Stand ramal-meramal juga memperoleh perhatian yang besar dari para pengunjung pasar Semawis. Teknik meramal yang digunakan dinamakn Khwa mia yaitu salah satu seni meramal dengan cara memperhitungkan shio atau tanggal kelahiran dari yang bersangkutan.
Disamping metode meramal yang biasanya berpraktek di halaman kelenteng, juga  ada tradisi pengobatan leluhur dari masyarakat Cina yaitu dengan metode tusuk jarum. Cara pengobatan ini sudah dikenal oleh masyarakat luas bahkan di luar kawasan Pecinan. Berkaitan dengan tradisi pengobatan juga dijual obat-obatan Cina dengan bahan dasar dari Tiongkok. Terdapat juga jamu yang dijajakan dalam bejana sehingga disebut jamu jun. Dalam masyarakat umum, jamu ini dianggap seperti minuman pengahangat badan. Konsep jamu ini kemudian oleh masyarakat Cina peranakan dikembangkan menjadi industri besar di Semarang bahkan sudah merambah pasar Internasional (Jamu Cap Potret Nyonya Meneer, Djago, dan Sodo Muncul). Masyarakat Pecinan juga mengenal pengobatan yang dilakukan oleh sinshe yaitu seorang yang ahli menulis resep obat-obatn Cina. Resep tersebut berasal dari buku babon yang ditulis dengan bahasa sastra tinggi. 
Beberapa atraksi budaya yang dipertontonkan, antara lain barongsai, cersil, dan cengge. Barongsai merupakan tarian yang dimainkan oleh dua orang dengan gerakan dasar wushu atau kun thauw, yaitu seni bela diri yang berasal dari negeri Tiongkok . Gerakan wushu dalam perkembangannya sekarang ini sudah dipelajari oleh nasyarakat di luar Pecinan, bahkan juga menjadi kegiatan ekstrakurikuler di sekolah dan salah satu jenis olahraga beladiri nasional. Barongsai bersama dengan liong (naga), dan gedawangan atau ondel-ondel keluar menuju arena pertunjukan. Barongsai dihidupkan dengan cara menempelkan hu  atau kertas kecil bertuliskan mantra di dahinya, diteruskan dengan membacakan do’a di depan altar maupun di depan kelenteng kemudian dimulailah atraksi barongsai. Dalam atraksi tersebut, para pemain memperoleh angpao yang dipasang di ujung tiang dengan cara diikatkan pada bagian depan rumah oleh warga untuk melakukan demonstrasi. Tarian ini dalam perkembangannya juga sudah mulai banyak dimainkan oleh masyarakat Jawa.
Atraksi cenge merupakan peragaan cerita dengan mengambil adegan-adegan klasik dari Tiongkok. Sedangkan cersil merupakan cerita silat yang menuangkan kisah-kisah pendekar dari Tiongkok yang banyak disukai oleh kalangan orangtua maupun para pemuda baik di kawasan Pecinan maupun di luar Pecinan.
Setelah perayaan Imlek, masyarakat Cina merayakan Ceng Beng (artinya bersih dan terang) yaitu upacara untuk membersihkan kubur leluhur yang dilakukan pada  setiap tanggal 3 bulan 3 tahun Imlek, yaitu sekitar tanggal 5 atau 6 April. Pada hari tersebut, orang-orang Cina melakukan ziarah kubur dengan membawa hio, lilin, kertas sembahyang dan makanan untuk melakukan ritual sembahyang di kuburan.
Tradisi lain yang masih dilakukan oleh masyarakat Cina di kawasan Pecinan yang lain adalah perayaan Peh Cun yaitu pesta air yang dilakukan pada tanggal 5 bulan 5 tahun Imlek. Perayaan ini dimaksudkan untuk menghormati pahlawan Kut Goan yang hidup mada masa kerajaan Chou. 
Upacara lainnya  yang dianggap mempunyai peran penting terutama berkaitan dengan dewa-dewi, tokoh-tokoh yang dihormati, yang dianggap memberikan berkah, pelindungan dan keselamatan dalam kehidupan adalah Cioko. Upacara religi ini merupakan seembahyang  pada tanggal 15 bulan 7 tahun Imlek, terutama untuk arwah-arwah leluhur yang tidak disembahyangkan oleh sanah-keluargnya yang  masih hidup di dunia.
Aktivitas masyarakat yang berkaitan dengan religi dan budaya dilaksanakan di rumah-rumah maupun di kelenteng sebagai pusat kegiatan. Namun demikian, apabila aktivitas budaya tersebut melibatkan masyarakat luas maka menggunakan fasilitas jalan raya sebagai pusat aktivitas tersebut, meskipun dampaknya akan mengganggu aktivitas sosial-ekonomi. Melihat perkembangan tersebut, untuk masa yang datang dibutuhkan  pemikiran untuk menyediakan tempat yang memadai, mengingat jalan di sepanjang kawasan Pecinan tersebut sudah sangat ramai.
        Beberapa ragam upacara keagamaan yang dilakukan masyarakat Cina di Kawasan Pecinan dapat dikatakan sebagai potensi sosial budaya yang perlu dikembangkan sebagai modal menjadi Kawasan pemukiman maupun perdagangan yang mempunyai nilai ekonomi dengan tetap menjunjung tinggi nilai sosial-budaya. 

D. Potensi Ekonomi
D.1. Perdagangan, industri dan Jasa
Kehidupan masyarakat Cina sejak dari awal kedatangannya di Indonesia  sudah lekat dengan aktivitas ekonomi dan perdagangan. Aktivitas ekonomi dan perdagangan ini ditampilkan dalam bentuk visual rumah-toko yang merupakan ciri awal pemukiman Cina di Indonesia umumnya dan di Semarang khususnya. Beberapa nama jalan di kawasan Pecinan menunjukkan aktivitas ekonomi dan perdagangan yang semula  dilakukan masyarakat. Nama-nama jalan tersebut  sampai saat ini masih digunakan walaupun aktivitas ekonomi yang ada di sana berubah, misalnya Jl.Gang Besen. Jl.Gang Warung, Jl.Petudungan dan Jl.Gang Gambiran.


D.1.1. Aktivitas Ekonomi Masyarakat di  Lingkungan Jalan Utama. 
Seluruh kawasan Pecinan, baik dari jalan-jalan utama maupun jalan-jalan yang lebih kecil  tidak lepas dari aktivitas perdagangan yang menjadi identitas utama kawasan ini. Jalan Beteng merupakan jalan utama yang cukup ramai karena mayoritas kegiatan perdagangan grosir terletak di jalan ini, terutama perdagangan hasil bumi seperti beras, kedelai, kacang hijau, bawang merah, bawang putih dan lain sebagainya. Jenis perdagangan hasil bumi ini sudah ada sejak awal kedatangan orang Cina di Semarang.  Perdagangan barang-barang lain juga ada di jalan ini seperti barang-barang dari plastik, perdagangan kertas  dan lain sebagainya. Pola perdagangan di jalan ini merupakan perdagangan modern dengan harga pasti (fixed price) dengan tingkat pelayanan lokal maupun regional. Melihat aktivitas perdagangan yang sangat tinggi ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, yaitu sebagai tenaga buruh angkut untuk bangkar-muat barang, pelayan toko, tukang parkir dan lain sebagainya.
Jalan utama yang juga sangat tinggi aktivitas ekonominya adalah jalan Gang Warung. Jalan ini merupakan tempat awal terbentuknya warung-warung di kawasan Pecinan. Diperkirakan jenis barang yang diperdagangkan di jalan Gang Warung  dulu adalah bahan kebutuhan pokok dan warung kelontong dengan bentuk warung menyatu dengan rumah tinggal. Bentuk warung yang mengambil bagian depan rumah ini kemudian berkembang menjadi rumah-toko (ruko) seperti yang kita lihat saat ini. Toko-toko yang ada di sepanjang jalan Gang Warung digunakan untuk perdagangan tekstil, baik penjualan grosir maupun eceran, perdagangan obat-obatan Cina, rumah makan, jasa dan lain sebagainya. Pada sore hingga malam, setelah toko tutup bagian depan toko digunakan untuk warung tenda yang menjual makanan Cina dan makanan-makanan lain.
Jalan Gang Pinggir bagi masyarakat Semarang sudah tidak asing lagi karena jalan ini menjadi salah satu identitas kota Semarang sebagai salah satu pusat perdagangan perhiasan emas. Sebagian besar toko-toko emas yang ada di jalan Gang Pinggir dikelola oleh generasi ke-tiga. Jadi rata-rata toko emas ini sudah cukup lama keberadaannya, seperti Toko Emas Ham Gie. Selain perdagangan emas,  aktivitas ekonomi di jalan Gang Pinggir tampak dari jumlah kantor yang cukup banyak, rumah makan dan toko-toko yang memperdagangkan barang-barang lain. Aktivitas ekonomi di jalan Gang Pinggir masih terus berlangsung walaupun  toko-toko sudah tutup. Warung-warung tenda yang menjual berbagai macam makanan mulai didirikan di bagian depan toko untuk mulai aktivitasnya pada pukul 18.00 -22.00.
Jalan Wotgandul Timur sebagai jalan utama yang lain, keadaannya juga sama dengan jalan-jalan yang lain di Pecinan. Keadaannya sangat padat karena di sepanjang jalan ini penuh dengan toko-toko yang menjual berbagai macam produk perdagangan seperti jamu, makanan dan kue-kue, barang-barang kelontong dan alat keperluan rumah tangga dan sebagainya. Selain  terdapat banyak toko, di jalan Wotgandul Timur juga dipenuhi dengan beraneka rumah makan dan warung yang menyediakan masakan Cina dan masakan-masakan lain. Pada sore sampai malam hari di depan toko-toko yang sudah tutup aktivitas  ekonomi tetap berlangsung  melalui usaha warung makan (warung tenda). 
Sejak tahun 2003 jalan Wotgandul Timur dijadikan lokasi Pasar Imlek Semawis (PIS), yang diadakan menjelang hari raya Imlek. Di dalam pasar ini dijual beraneka ragam barang produk lokal Pecinan maupun luar Pecinan/daerah. Selain itu atraksi-atraksi budaya dan kesenian khas Cina juga ditampilkan, sehingga pasar ini juga sebagai media untuk menggiatkan pariwisata.

D.1.2. Aktivitas Ekonomi Masyarakat di Lingkungan  Jalan Yang Lebih Kecil.
Jalan Gang Baru merupakan jalan yang paling padat pada pagi hingga siang hari karena di sini terletak pasar tradisional yang menyediakan barang keperluan sehari-hari yang berkualitas baik. Pasar ini terbentuk sejak ada pemukiman masyarakat Cina di kawasan Pecinan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dari awal terbentuknya pasar Gang Baru ini merupakan pasar krumyung/krempyeng. Istilah krumpyung ini berasal dari kata ”kerumunan” yang disingkat menjadi krum dan kata pyung yang artinya sesaat atau dalam waktu singat ada dan kemudian menghilang. Jadi memang sejak semula pasar Gang Baru ini tidak dirancang khusus sebagai pasar, tetapi merupakan pasar sesaat, yang berlangsung dari jam 05.00 pagi sampai kira-kira jam 13.00. Tempat yang dijadikan tempat berjual-beli juga hanya sepanjang gang/jalan Gang Baru. Pada perkembangannya kemudian pasar ini masih tetap bertahan dan tidak mengalami banyak perubahan, kecuali semakin bertambahnya para pedagang dan bertambahnya jenis/bentuk barang yang diperdagangkan. Pasar Gang Baru ini menjadi salah satu identitas kawasan Pecinan. Bentuk perdagangan yang ada di jalan Gang Baru dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu perdagangan yang dilakukan di toko-toko di sepangjang jalan Gang Baru dan perdagangan yang dilakukan dalam kegiatan di pasar tradisional. Toko-toko di sepanjang jalan Gang Baru menjual berbagai jenis barang, mulai dari bahan kebutuhan pokok, kelontong, makanan dan kue-kue, pakaian, perlengkapan upacara dan sembahyangan, obat Cina dan lain sebagainya. Barang-barang yang dijual di toko-toko ini ditetapkan dengan fixed price (harga pasti).  Perdagangan di dalam pasar dapat kita kategorikan berdasarkan penggunaan sarana berdagang, yaitu pedagang yang menggunakan tenda dan pedagang yang menggunakan gerobak, gendongan, pikulan,  sepeda dan lain sebagainya. Di dalam pasar juga ada berbagai jenis barang yang dijual mulai dari sayur-mayur, buah, daging sapi, daging babi, daging ayam potong, ikan, lauk pauk, makanan dan kue, bahan kebutuhan pokok, bumbu dapur, tanaman hias, bunga potong, jamu dan lain sebagainya. Untuk perdagangan di dalam pasar penetapan harga sangat fleksibel, artinya dalam proses transaksi jual-beli barang terjadi tawar-menawar. Interaksi dan proses tawar-menawar barang ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pembeli.  Beberapa rumah/toko yang tidak didiami pemiliknya disewakan untuk tempat penyimpangan barang dagangan milik pedagang  pasar Gang Baru.
Berbeda dengan aktivitas perdagangan di jalan Gang Baru, aktivitas perdagangan di jalan Gang Belakang tidak terlalu tinggi . Aktivitas ekonomi di jalan Gang Belakang ini hanya ditampilkan dari usaha rumahan yang memproduksi makanan khas Cina seperti bakmie, siomay, pangsit, ba’cang, beberapa toko grosir dan lain sebagainya. Selebihnya bangunan atau rumah-rumah yang ada difungsikan untuk pemukiman atau rumah tinggal.
Jalan Gang Gambiran memberikan gambaran kepada kita, bahwa dulu di jalan ini sudah ada aktivitas perdagangan, terutama perdagangan gambir. Berbeda dengan aktivitas perdagangan di jalan ini pada masa lalu, sekarang jalan Gang Gambiran merupakan tempat industri kecil seperti pabrik kecap, usaha pembuatan Bong Pay , warung kelontong kecil, warung /rumah makan yang menjual makanan khas Cina, seperti mie, siomay,  bakcang dan lain sebagainya. Dulu  sekitar tahun 1984 di jalan ini masih ada sekitar sembilan pengusaha Bong Pay, dan saat ini tinggal dua usaha saja yang masih bertahan. Salah satu penyebab berkurangnya usaha Bong Pay  karena saat ini tidak banyak orang Cina yang memakai Bong Pay untuk makam keluarga/ leluhurnya, selain itu harganya juga cukup mahal. Bangunan/rumah yang ada di jalan ini sebagian besar digunakan untuk pemukimah/rumah tinggal.
Aktivitas ekonomi di jalan Gang Tengah ditampilkan dengan keberadaan kantor-kantor bank swasta, usaha jasa dan toko-toko grosir . Sebagian rumah/banguan di jalan ini digunakan untuk rumah tinggal. Aktivitas perbankan di kawasan bisnis ini sangat menunjang aktivitas perdagangan masyarakat di kawasan Pecinan. Para pedagang dan pengusaha dapat menggunakan jasa perbankan untuk bertransaksi.
Nama jalan Gang Besen memberikan gambaran kepada kita, bahwa jalan ini merupakan salah satu jalan yang paling awal keberadaannya dan diperkirakan dulu di jalan ini aktivitas ekonomi juga sudah cukup tinggi, yaitu dalam bentuk perdagangan barang-barang dari besi. Saat ini aktivitas ekonomi yang berlangsung di jalan tersebut sangat berbeda dengan aktivitas ekonomi di masa lalu. Jl.Gang Besen saat ini dipenuhi perkantoran usaha swasta, jasa, perbankan dan sebagian untuk rumah tinggal.
Aktivitas ekonomi di Jl.Gang Kalikuping tidak tertalu berbeda dengan aktivitas ekonomi di masa lalu, yaitu usaha yang terkait dengan pergudangan
Jl. Petudungan merupakan jalan lama yang berada di tepi sungai /kali Semarang, yang sejak dulu aktivitas ekonominya cukup tinggi. Aktivitas ekonomi di jalan ini ditampilkan dengan jumlah  toko-toko grosir dan pergudangan yang cukup banyak.
D.1.3.  Aktivitas Ekonomi di Lingkungan Gang Sempit dan Padat  
Dalam lingkungan gang-gang yang lebih sempit aktivitas ekonomi memang tidak sebesar aktivitas ekonomi yang ada di jalan-jalan besar, tetapi mempunyai kekhasan tersendiri.. Aktivitas ekonomi di jalan Gang Cilik berupa usaha pembuatan bong pay, usaha pembuatan rumah-rumahan dan pernak-pernik dari kertas untuk perlengkapan upacara penghormatan kepada leluhur. Usaha yang ada di Gang Cilik ini sebagian adalah usaha warisan keluarga yang sudah dijalankan oleh empat generasi. Usaha-usaha yang bercorak spesifik ini membutuhkan ketekunan dan ketrampilan khusus sehingga dapat bertahan sampai saat ini.
Jalan Gang Buntu merupakan jalan atau gang sempit dan padat. Aktivitas ekonomi di jalan tersebut tidak terlalu tampak. Di jalan tersebut hanya ada beberapa kios kecil yang menyediakan bahan kebutuhan pokok dan makanan kecil. Beberapa rumah besar tampak kosong, diperkirakan rumah tersebut hanya digunakan untuk gudang.

D.2. Wisata
Potensi Sosial budaya, sosial ekonomi di kawasan Pecinan dapat dimaksimalkan pemanfaatannya sebagai potensi wisata. Potensi budaya dalam bentuk fisik seperti kelenteng, bangunan rumah tinggal, rumah toko ( ruko) dan pasar dapat dikembangkan sebagai obyek wisata budaya.

D.2.1. Kelenteng 
 Bangunan kelenteng yang mengandung unsur budaya Cina yang dikembangkan dari ajaran luhur Tao, Confusius dan Budha, menampilkan keindahan yang spesifik. Di Pecinan terdapat 8 kelenteng dengan ciri khas masing-masing, yaitu Siu Hok Bio di jalan Wotgandul timur, Tek Hay Bio yang dikenal sebagai klenteng keluarga Kwee, Tay Kak Sie sebagai klenteng induk di Gang Lombok, Tong Pek Bio, Ho Hok Bio di Gang Cilik, Wi Wie Kiong atau klenteng keluarga Tan di kampung di jalan Sebandaran, Kong Tik Soe di kompleks Tay kak Sie Gang Lombok. Liong Hok Bio di ujung Gang Besen-Gang Pinggir, dan See Ho Kiong atau klenteng marga Liem di Kampung di jalan Sebandaran. 
Pengembangan kelenteng-kelenteng di kawasan Pecinan mulai dirintis oleh Pemerintah Kota Semarang sejak  sekitar tahun 2001, yaitu setelah era reformasi. Masa setelah reformasi Pemerintah memberikan keleluasan kepada masyarakat Cina untuk melakukan aktivitas budaya dan kepercayaannya secara lebih terbuka. Dengan demikian dinamika aktivitas budaya masyarakat  di kelenteng juga semakin semarak. Informasi dan publikasi yang terkait dengan kelenteng semakin luas menyebar di lingkungan masyarakat lokal, regional maupun mancanegara. 

D.2.2. Aktivitas Budaya 
Aktivitas budaya masyarakat Cina di kawasan Pecinan Semarang terkait dengan perayaan tahun baru Imlek, Chu Xi atau Ji Kau Meh atau Sincia, perayaan Peh Cun dan perayaan-perayaan lain untuk memperingati dan mengenang jasa tokoh-tokoh masyarakat Cina seperti Peringatan 600 Tahun Cheng Ho. Perayaan-perayaan ini tidak hanya dinikmati oleh masyarakat Cina saja tetapi juga oleh masyarakat lain di sekitar lingkungan Pecinan dan daerah-daerah lain. Atraksi-atraksi kesenian dan budaya Cina dalam perayaan-perayaan tersebut menarik minat masyarakat lain untuk menikmatinya. Dengan demikian potensi kesenian dan budaya Cina dapat dikemas sebagai obyek wisata.

D.2.3. Bangunan Rumah Cina 
Beberapa rumah asli yang terletak di Jl. Petudungan, Jl.Gang Gambiran, Jl. Gang Pinggir, Jl. Gang Beteng, Jl. Gang Baru dan sekitarnya dengan arsitektur Cina, arsitektur gabungan antara Cina dan Barat serta arsitektur Cina-Jawa  sangat menarik untuk dikembangan sebagai obyek wisata .

D.2.4. Industri Makanan, Industri Jamu, Rumah Makan
Di kawasan Pecinan terdapat beberapa industri  makanan  dan rumah makan yang berdiri sejak lama. Industri makanan yang masih ada saat ini adalah industri Kecap Mirama di Jl.gang Gambiran, produksi lumpia Gang Lombok  dan pia Cap Bayi di Jl.Gang Pinggir. Rumah makan yang sudah terkenal sejak dulu sampai sekarang antara lain Restoran Phien Tjwan Hiang di Jl.Gang  Pinggir. Selain makanan di kawasan Pecinan terdapat industri Jamu yaitu Jamu Semar di Jl. Wotgandul Barat. Industri makanan, rumah makan dan industri jamu dapat  dikembangkan sebagai obyek wisata kuliner yang khas dari kawasan Pecinan. 

D.2.5. Produksi Perlengkapan Untuk Orang Meninggal 
Di kawasan Pecinan Semarang terdapat produk khas kawasan Pecinan seperti produksi  Bong Pay (Batu Nisan Kuburan Cina) dan produksi perlengkapan upacara dalam kepercayaan Confusius dan Tao di Jl.Gang Cilik.  Gang Cilik merupakan sentra  produksi peralatan untuk orang-orang yang meninggal yang dapat dikembangkan sebagai obyek wisata khas. Masyarakat dapat melihat secara jelas dan lebih dekat produk yang terkait dengan kepercayaan masyarakat Cina.  

E. Potensi Politik
E.1. Karakteristik Kawasan Pecinan
Bagian ini akan mengkaji tentang potensi politik pemerintah KotaSemarang dalam konteks pengembangan kota Semarang khususnya kawasan Pecinan yang berbasis budaya dan bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakat Semarang sebagai kota yang memiliki ciri khas yang menonjol sebagai kota pantai. Dengan demikian, bagian ini akan mengkaji seberapa jauh pemerintah Kota Semarang memiliki komitmen untuk mengembangkan kawasan Pecinan Semarang sebagai salah satu pusat warisan budaya yang sekaligus juga sebagai pusat ekonomi masyarakat. Dalam konteks ini apabila kita berbicara mengenai kawasan Pecinan Semarang maka tidak bisa lepas dari tiga karakteristik yaitu kota pelabuhan, pusat budaya yang bercorak Cina, dan kegiatan ekonomi masyarakat. 
Dalam kaitannya dengan karakteristik yang pertama, yaitu kota pelabuhan, dapat dikatakan bahwa sejak awal perkembangannya, kota Semarang memiliki fungsi utama sbagai kota pelabuhan (port city), yakni sebuah kota yang memanfaatkan potensi kelautan sebagai salah satu penggerak dinamika kota, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, tata ruang atau ekologi, maupun politik.​[22]​ Fungsi ekonomi sesungguhnya hanya merupakan sebagian kecil saja dari fungsi pelabuhan terhadap kota pelabuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Bintarto yang berpendapat bahwa pelabuhan memiliki tiga arti. Pertama adalah arti ekonomis, yaitu bahwa pelabuhan mempunyai fungsi sebagai tempat ekspor-impor dan kegiatan ekonomi lainnya. Arti yang kedua bersifat kultural, artinya pelabuhan menjadi tempat pertemuan berbagai bangsa, sehingga kontak-kontak sosial budaya dapat terjadi dan berpengaruh terhadap masyarakat setempat. Arti ke tiga adalah politis yang berkaitan dengan berbagai upaya penguasa politik pelabuhan untuk mempertahanan pelabuhan sebagai urat nadi perekonomian negara dari berbagai ancaman politik.​[23]​
Karakteristik yang kedua yang dimiliki oleh kota Semarang adalah adanya pengaruh budaya Cina yang sangat kuat. Hal itu dapat dilihat dari berbagai fenomena baik dalam hal adanya keturunan masyarakat Cina yang hingga sekarang masih dapat dijumpai dan bahkan semakin berkembang, peninggalan berbagai situs bangunan yang bercirikhas Cina, perkampungan Cina, maupun dalam hal pengaruh pada berbagai nama jenis makanan yang menunjukkan pengaruh Cina yang sangat kuat. Selain itu berbagai tradisi yang bernuansa pengaruh Cina hingga sekarang juga masih dijalankan oleh masyarakat di kawasan Pecinan seperti arak-arakan Cheng-Ho.​[24]​ Hal yang sangat menyolok dari kawasan Pecinan Semarang adalah keberadaan klenteng sebagai pusat ritual masyarakat Cina dan sekaligus juga sebagai salah satu pusat perkembangan kebudayaan Cina di perantauan. Banyak peninggalan klenteng yang dapat ditemukan di kawaan Pecinan. Oleh sebab itu seringkali kota Semarang ini sering disebut juga sebagai Kota Seribu Satu Klenteng. Bahkan di Kota Semarang juga dapat dijumpai klenteng terbesar saat ini (di samping klenteng Wie Wie Kiong) dan sekaligus barangkali juga klenteng tertua di Indonesia yaitu klenteng Sampo Kong yang dipercaya didirikan oleh anak buah Cheng-Ho yang bergama Islam pada awal abad XV.​[25]​
Karakteristik ke tiga dari kawasan Pecinan adalah sebagai pusat kegiatan berbagai jenis bisnis. Mengapa kawasan Pecinan menjadi salah satu CBD (Central Business District) yang terkenal di kota Semarang? Tentu saja hal itu berkait erat dengan sejarah Semarang pada umumnya dan sejarah Pecinan pada khususnya. Sebagaimana telah disebutklan di atas bahwa setelah perlawanan orang-orang Cina di pantai utara Jawa dapat ditundukkan oleh VOC mereka ‘dikarantinakan’ di suatu wilayah yang kemudian disebut sebagai Kampung Cina. Sejak saat itu, masyarakat Cina kembali menekuni bidang perdagangan dan bisnis. Kampung Cina yang memiliki letak yang strategis diubah menjadi kawasan pusat perdagangan dan bisnis yang hidup dan menjadi jantung kota Semarang. Untuk mengondisikan agar orang-orang Cina tidak berkolaborasi dengan masyarakat pribumi untuk melawan VOC maka VOC memanfaatkannya sebagai kelas perantara yang menjembatani antara kepentingan Belanda dan pribumi. Orang-orang Cina diberi status dan hak yang lebih tinggi daripada orang-orang pribumi dan pemerintah kolonial mendorong sedemikian rupa agar terbentuk identitas Cina yang berbeda dengan masyarakat pribumi. Dalam hal itulah mereka dijadikan sebagai salah satu ‘geld maker’ bagi orang-orang Belanda.
 Posisi kawasan Pecinan yang terletak di pinggir Kali Semarang disulap menjadi salah satu tempat pemberhentian kapal-kapal yang berukuran menengah kecil. Sebagai tempat berlabuh kapal-kapal, maka kawasan Cina juga menjadi pusat transaksi bisnis sehingga di kawasan ini banyak di jumpai toko-toko, kantor-kantor dagang, grosir, industri manufaktur, dan sebagainya yang kebanyakan dimiliki oleh keturunan Cina. Sebagai kelompok sosial yang memilki keahlian di bidang bisnis, Belanda juga mempercayakan mereka untuk mengelola (menyewa) berbagai hak-hak bisnis seperti pengelolaan jalan tol, memborong pajak, candu, rumah gadai, dan sebagainya. Akhirnya golongan Tionghoa, beberapa di antaranya menjadi sangat kaya karena kesempatan yang diberikan oleh Belanda dan atas perlindungan pemerintah kolonial. Dengan adanya perkembangan itu maka tidak mengherankan jika kawasan Pecinan di samping menjadi kawasan yang berkembang sebagai pusat bisnis yang makmur juga telah berkembang menjadi kawasan yang secara kultural juga berkembang khususnya berbagai tradisi dan budaya yang bercorak Cina. Wsetelah kemerdekaan, orang-orang Cina yang kaya tidak lagi bermukim di Pecinan tetapi banyak yang mencari tempat pemukiman yang lebih nyaman di pinggir kota, sedangkan Pecinan hanya digunakan untuk kegiatan bisnis mereka.​[26]​ 

E. 2. Goodwill Pemerintah Kota Semarang 
Pembanguan sebuah kota sangat ditentukan oleh dasar filosofi yang dipegang oleh para penyelenggara kekuasaan atau pemerimntah. Dasar filosofi ini dapat dengan mudah dilihat dari keinginan baik dari pemerintah yang biasanya dapat dibaca berbagaimacam kebijakan yang dikeluarkannya. Jadi dengan demikian goodwill atau keinginan baik para pemegang kekuasaan sangat menentukan arah, perencanaan, dan pelaksanaan berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh jajaran pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Goodwil pemerintah yang diikuti dengan praktek kebijakan yang akuntabel dan transparan akan menjadi salah satu prasyarat  utama pengembangan potensi yang dimiliki oleh daerah secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian goodwill pemerintah yang dimanifestasikan dalam kebijakan publik dapat dipandang sebagai suatu potensi yang signifikan dalam pengembangan suatu program pembangunan. Hal ini termasuk goodwill dan policy pemerintah Kota Semarang yang menjadi potensi untuk membangun kawasan Pecinan sebagai kawasan konservasi budaya yang didukung dengan kegiatan perekonomian masyarakat hidup. 
Garis kebijakan yang paling umum yang ditempuh oleh pemerintah Kota Semarang dapat dilihat dalam visi, misi, dan strategi pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah kabupaten ini. Visi, misi, dan strategi pembangunan ini dirumuskan dalam rangka untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kapasitaa dan meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan  dalam kerangka pelayanan masyarakat. Adapun visi pemerintah Kota Semarang 2005-2010 adalah “Semarang Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa”. Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun ke depan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki  tiga kunci pokok  yakni,  Kota metropolitan  yang mengandung arti  bahwa Kota Semarang mempunyai sarana prasarana yang dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan hinterland-nya;  religius mengandung arti bahwa masyarakat Kota Semarang meyakini akan  kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupannya, dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;  perdagangan dan jasa merupakan basis  aktivitas ekonomi masyarakat guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.​[27]​ 
Secara keseluruhan visi tersebut mengandung pengertian bahwa dalam jangka waktu lima tahun kedepan, dapat terwujud  kota Semarang yang memiliki sarana prasarana kota berskala metropolitan sehingga dapat melayani seluruh aktivitas masyarakat termasuk daerah hinterland-nya, dengan aktivitas ekonomi utama yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa  dengan tetap memperhatikan keberadaan potensi ekonomi lokal, dalam bingkai dan tatanan masyarakat yang  senantiasa dijiwai oleh nilai-nilai religius guna  mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Dalam konteks pengembangan kawasan Pecinan sebagai kawasan konservasi budaya dan sekaligus sebagai pusat ekonomi warga Semarang tercakup dalam unsur ke tiga visi Kota Semarang, yaitu ‘basis perdagangan dan jasa’. Sebagaimana digambarkan di atas bahwa kawasan Pecinan Semarang tidak diragukan lagi sebagai pusat bisnis dan perdagangan yang sangat berkembang buakan hanya pada masa lampau saja tetapi juga hingga saat ini dan kemungkinan besar akan terus berkembang di masa-masa yang akan datang. Hal yang paling menyolok adalah bahwa Pecinan menjadi salah satu pusat perdagangan grosir di mana banyak pedagang dari berbagai pelosok di Jawa Tengah berbelanja di kawasan ini.  Oleh karena itu visi Kota Semarang ini sepenuhnya dapat dimplementasikan di kawasan Pecinan Semarang.
Untuk mewujudkan visi Kota Semarang 2005-2010 sebagaimana yang digambarkan di atas, maka visi tersebut dijabarkan dalam enam misi yang menjadi pedoman bagi pembangunan Kota Semarang,yaitu:
1.	Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang religius melalui peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat dengan memperbesar akses bagi masyarakat miskin, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi; 
2.	Memantapkan pelaksanaan otonomi daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik melalui  peningkatan kualitas pelayanan publik, kemandirian keuangan daerah, pengembangan profesionalisme aparatur serta didukung oleh  infrastruktur kepemerintahan yang berbasis teknologi;
3.	Memantapkan perwujudan tatanan kehidupan politik, sosial  dan budaya yang demokratis serta memperkokoh  ketertiban dan keamanan yang kondusif melalui upaya penegakkan hukum dan peraturan, pengembangan budaya tertib dan disiplin serta menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM);
4.	Meningkatkan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi diantara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi,  penguatan dan perluasan jaringan kerjasama  ekonomi lokal, regional dan internasional;
5.	Mewujudkan perlindungan sosial melalui penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial, anak jalanan, gelandangan dan pengemis, yatim piatu, korban bencana, perlindungan anak dan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan peran pemuda. 
6.	Mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.​[28]​
Dari enam misi yang yang digariskan oleh pemerintah Kota Semarang selama periode 2005-2010 ini terlihat dengan jelas bahwa kebijakan politik pemerintah Kota Semarang memiliki potensi yang sangat besar dalam rangka pengembangan kawasan Pecinan sebagai salah satu identitas Kota Seamarang dan sekaligus sebagai kawasan konservasi budaya yang bersinergi dengan pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari misi ke empat dan ke enam. 
Misi ke empat menjelaskan bahwa pemerintah Kota Semarang sangat memprioritaskan peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi kota secara terpadu dan sinergi di antara para pelaku ekonomi yang berbasis pada perdagangan dan jasa, mendorong kemudahan ber-investasi,  penguatan dan perluasan jaringan kerjasama  ekonomi lokal, regional dan internasional. Seperti diketahui bahwa kawasan Pecinan Semarang merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi utama di Kota Semarang di mana kegiatan perdagangan dan berbagai transaksi ekonomi yang lain berkembang dengan baik yang bukan hanya berskala lokal tetapi juga regional dan nasional dan bahkan internasional. 
Sementara itu misi ke enam menjelaskan bahwa pemerintah Kota Semarang bertekad unutk mewujudkan terselenggaranya kegiatan penataan ruang yang konsisten bagi terwujudnya struktur dan pola tata ruang yang serasi, lestari dan optimal didukung pengembangan infrastruktur yang efektif dan efisien serta pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Misi inipun juga sangat relevan dan potensial dalam rangka untuk mendukung pengembangan kawasan Pecinan sebagai wilayah konservasi budaya dan yang bersinergi dengan kegiatan eonomi masyarakat melalui kebijakan tata ruang yang akan diimplementasikannya. 
Jadi secara umum visi dan misi tersebut di atas jelas menunjukkan bagaimana pemerintah Kota Semarang memberikan penekanan kepada pembangunan infrastruktur baik secara fisik maupun kelembagaan guna memacu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Hal yang sangat menarik adalah bahwa ada keinginan kuat untuk membangun perekonomian masyarakat yang didasarkan atas potensi yang ada. Sudah barang tentu potensi itu mencakup potensi historis yang mencerminkan jatidiri kota dan potensi aktual yang merupakan existing condition yang merupakan bahan pertimbangan utama dalam penetuan kebijakan ke depan. Dalam hal ini keberadaan kawasan Pecinan memiliki semua potensi dalam konteks dimensi waktu baik dimensi historis, masa kini, maupun pengembangannya di masa yang akan datang. Kawasan Pecinan memiliki keunikan historis yang tiada duanya, memiliki peran yang besar dalam konbteks identitas budaya Semarang dan memiliki kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap masyarakat dan pemerintah Kota Semarang serta akan menjadi potensi yang luar biasa di masa mendatang jika bisa dikelola dan dikembangkan secara tepat. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa perumusan visi dan misi yang demikian itu merupakan potensi politis yang memungkinkan program Penataan Kawasan Pecinan pada Kota Pantai yang Berbasis Budaya dan Bersinergi dengan Aktivitas Ekonomi Masyarakat sebagaimana yang akan dilakukan dalam penelitian ini.
Potensi politis yang dalam rangka pengembangan kawasan Pecinan sebagai kawasan konservasi budaya yang bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakat juga dapat dilihat dari salah satu strategi pembangunan Kota Semarang yaitu strategi kesinambungan. Strategi ini didasarkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam pembangunan. Dalam hal strategi kesinambungan ini mensyaratkan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga secara terus-menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan. Strategi ini mencakup upaya penciptaan keterkaitan (interlinkages) yang tepat antara pembangunan berdimensi fisik alam dengan pembangunan sosial kemasyarakatan, yang berlandaskan pada sistem tata ruang dan mempertahankan daya dukung lingkungan. Strategi ini sangat potensial dalam kerangka untuk pengembangan kawasan Pecinan. Seperti digambarkan pada bagian sebelumnya bahwa kawasan Pecinan memiliki kejayaan ekonomi masa lampu yang terus berlanjut hingga saat ini baikk di bidang ekonomi dan kultural dan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kekuatan budaya dan sekaligus kekuatan ekonomi di masa yang akan datang. 
Di samping strategi kesinambungan, pemerintah Kota Semarang juga mengembangkan strategi penguatan dan pemberdayaan SDM, strategi pertumbuhan sektor-sektor prioritas, strategi pemerataan pembangunan, dan strategi keserasian pembangunan. Dari berbagai strategi tersebut terlihat dengan jelas bahwa pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah Kota Semarang tersebut berkait erat dengan upaya untuk membangkitkan dan mengembangkan ekonomi Kota Semarang agar bisa mengejar ketertinggalan dengan kota besar lain seperti Surabaya. Di samping itu pemerintah Kota Semarang juga melakukan peningkatan kapasitas dan kualitas serta parstisipasi sumberdaya manusia, serta melakukan pendekatan yang lebih struktural yaitu dengan melakukan berbagai terobosan strategis sehingga mampu memberikan efek ganda dan snowball kepada aspek yang lain yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat  dan Kota Semarang.
Adalah sangat menarik bahwa meskipun pemerintah Kota Semarang memberikan penekanan pada aspek pembangunan ekonomi, namun bukan berarti mengabaikan segi-segi identitas sosial budaya. Berbagai upaya pemerintah Kota Semarang telah ditempuh untuk mencari pemahaman historis dan local wisdom (kearifan lokal) untuk menggerakkan potensi aktual yang ada guna mencapai kemajuan dalam pembangunan di masa yang akan datang. Hal itu dapat dilihat dari beberapa kegiatan seperti penelitian sejarah hari jadi Kota Semarang, penggalian nilai-nilai budaya lokal untuk penguatan identitas seperti pengembangan Batik Semarang, dan berbagai upaya promosi wisata Kota Semarang seperti penyelenggaraan “Semarang Pesona Asia” pada tahun 2008. Dalam program promosi wisata itu terlihat dengan jelas bagaimana kawasan Pecinan menjadi salah satu ikon yang penting dalam pengembangan wisata di Kota Semarang melalui berbagai atraksi wisata, seni dan tradisi seperti barongsai, perayaan imlek, arak-arakan Cheng-Ho, Pasar Semawis, dan sebagainya.​[29]​ Semua usaha itu dilakukan dalam rangka membangun Semarang sebagai kota yang memiliki identitas kultural yang kuat yang pada gilirannya mampu menjadi aset wisata yang berujung pada peningkatan eonomi masyarakat dan Kota Semarang. Dalam hal ini kawasan Pecinan Semarang sangat potensial dalam rangka pengembangan Semarang sebagai salah satu tujuan wisata budaya di Jawa Tengah dengan salah satu ciri utamanya adalah ‘China town’ yang akan mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan Kota Semarang. 
Prioritas pembangunan seni dan budaya juga menjadi agenda pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam RPJM Semarang 2005-2010. Dalam RPJM itu diungkapkan secara gamblang adanya prioritas Pengembangan Seni dan Budaya bagi Kota Semarang. Dalam RPJM itu diungkapkan bahwa pengembangan seni dan budaya dimaksudkan untuk mempertahankan nilai-nilai budaya dan agama yang mengakar dari warisan leluhur, dengan harapan dapat membentuk nilai-nilai kepribadian masyarakat yang mertabat .Upaya untuk melestarikan seni dan budaya dilakukan melalui pengenalan kepada masyarakat sejak usia dini (pra sekolah), memasukan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, menggali dan menghidupkan kembali kesenian tradisional serta konservasi bangunan yang mempunyai nilai-nilai sejarah.​[30]​

E.3. Kebijakan Tata Ruang
Kebijakan yang sangat penting dari pemerintah Kota Semarang yang secara langsung berhubungan dengan kemungkinan untuk melakukan penataan kawasan Pecinan yang berbasis budaya dan bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakat adalah kebijakan mengenai tata ruang. Kebijakan tata ruang ini merupakan sarana yang paling mendasar dan struktural yang memang perlu segera diimplementasikan sebelum penerapan berbagai kebijakan yang lain. Tidak dapat dipungkiri kebijakan tata ruang Kota Semarang ini merupakan penjabaran dari tata Ruang Nasional dan lebih khusus Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah yang merupakan pemanfaatan kota dan daerah dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertahanan, dan keamanan di Kota Semarang. Oleh sebab itu pada tahun 2004 Pemerintah Kota Semarang sudah membuat Peraturan daerah mengenai tata ruang perkotaan, yaitu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang tahun 2000-2010. 
Dalam hal ini pemerintah Kota Semarang memaksudkan Penataan Ruang Kota Semarang adalah untuk pemanfaatan ruang kota secara berencana, terarah dan berkesinambungan bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kota Semarang dan masyarakat. Adapun tujuan pengudangan Perda Tata Ruang Kota Semarang tersebut adalah: 
a.	Meningkatkan peran kota dalam pelayanan yang lebih luas agar mampu berfungsi sebagai pusat pembangunan dalam suatu sistem pengembangan wilayah;
b.	Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
c.	Terselenggaranya peraturan pemanfatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
d.	Tercapainya pemanfatan ruang yang akurat dan berkualitas untuk:
1)	Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;
2)	Meningkatkan pemanfatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara berdaya guna,  berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
3)	Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
4)	Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;
5)	Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.
Dalam Perda tata Ruang tersebut diatur bahwa Kota semarang yang memiliki luas 37.360,947 ha terbagi menjadi 16 kecamatan, yaitu:
a.	Kecamatan Semarang Tengah seluas 604,997 ha;
b.	Kecamatan Semarang Utara seluas 1.135,275 ha;
c.	Kecamatan Semarang Timur seluas 770,255 ha;
d.	Kecamatan Gayamsari seluas 636,560 ha;
e.	Kecamatan Genuk seluas 2.738,442 ha;
f.	Kecamatan Pedurungan seluas 1.984,948 ha;
g.	Kecamatan Semarang Selatan seluas 848,046 ha;
h.	Kecamatan Candisari seluas 555,512 ha;
i.	Kecamatan Gajahmungkur seluas 765,004 ha;
j.	Kecamatan Tembalang seluas 4.420,057 ha;
k.	Kecamatan Banyumanik seluas 2.509,084 ha;
l.	Kecamatan Gunungpati seluas 5.399,085 ha;
m.	Kecamatan Semarang Barat seluas 2.386,473 ha;
n.	Kecamatan Mijen seluas 6.213,266 ha;
o.	Kecamatan Ngaliyan seluas 3.260,584 ha;
p.	Kecamatan Tugu seluas 3.133,359 ha.
Dalam Perda itu dilakukan zonasi berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masig-masing kecamatan yang ada yang berupa Bagian Wilayah Kota (BWK). Kota Semarang dibagi ke dalam 10 BWK, yaitu:
a.	Bagian Wilayah Kota I (Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur dan Semarang Selatan)
b.	dengan luas 2.223,298 ha;
c.	Bagian Wilayah Kota II (Kecamatan Candisari dan Gajahmungkur) dengan luas 1.320,516 ha;
d.	Bagian Wilayah Kota III (Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Utara) dengan luas
e.	3.521,748 ha;
f.	Bagian Wilayah Kota IV (Kecamatan Genuk) dengan luas 2.738,442 ha;
g.	Bagian Wilayah Kota V (Kecamatan Pedurungan dan Gayamsari) dengan luas 2.621,508 ha;
h.	Bagian Wilayah Kota VI (Kecamatan Tembalang) dengan luas 4.420,057 ha;
i.	Bagian Wilayah Kota VII (Kecamatan Banyumanik) dengan luas 2.509,084 ha;
j.	Bagian Wilayah Kota VIII (Kecamatan Gunungpati) dengan luas 5.399,085 ha;
k.	Bagian Wilayah Kota IX (Kecamatan Mijen) dengan luas 6.213,266 ha;
l.	Bagian Wilayah Kota X (Kecamatan Ngaliyan dan Tugu) dengan luas 6.393,943 ha. 
Dari 10 BWK tersebut Perda Tata Ruang mengatur adanya fungsi kota yang dikategorikan ke dalam 6 fungsi yang disesuaikan dengan potensi dan masa depan pengembangan BWK. Enam fungsi tersebut adalah sebagai berikut:
a.	Pusat pelayanan Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah dan Pemerintahan Kota Semarang;
b.	Pusat pertumbuhan dan Pusat Aktivitas Regional;




Untuk mengaitkan antara pembagian BWK dan fungsi kota maka dalam Pasal 11 Perda tata Ruang Kota Semarang mengatur fungsi dari masing-masing BWK sebagai berikut:
a.	BWK I, berfungsi sebagai pusat :
1.	Permukiman
2.	Perdagangan-jasa
3.	Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
4.	Perkantoran
5.	Spesifik/Budaya
b.	BWK II, berfungsi sebagai pusat :
1.	Permukiman
2.	Perdagangan dan jasa











7.	Industri (Bonded Zone Industri)
















5.	Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
6.	Konservasi





5.	Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
6.	Konservasi
7.	Transportasi





5.	Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
6.	Permukiman





5.	Campuran Perdagangan dan jasa, Permukiman
6.	Pendidikan
7.	Industri (Techno Park)







Dari uraian mengenai Perda Tata Ruang Kota Semarang tersebut jelas dapat dilihat bahwa kawasan Pecinan yang berada dalam wilayah Kecamatan Semarang Tengah dimasukkan dalam BWK I yang berfungsi sebagai permukiman, perdagangan-jasa, campuran perdagangan dan jasa, perkantoran, dan spesifik/Budaya. Dengan adanya ketentuan tata ruang semacam itu sangat potensial bagi pengembangan kawasan Pecinan disamping sebagai kawasan konservasi budaya sekaligus juga sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat. 





































Sejak awal Kota Semarang telah berkembang sebagai kota pelabuhan sehingga didatangi oleh berbagai macam kelompok etnik dan bangsa. Dalam hal ini orang-orang Cina merupakan salah satu pendatang yang kemudian banyak menetap di Semarang. Pada awal tahun 1740-an pemukiman masyarakat Cina di Kota Semarang dikonsentrasikan dalam kawasan yang kemudian terkenal dengan nama Pecinan. Dengan demikian sejarah Pecinan tidak dapat dipisahkan dari sejarah Kota Semarang secara keseluruhan.
Secara geografis dan ekologis kawasan Pecinan memiliki potensi sebagai kawasan bisnis, yang sejak awal pembentukannya memiliki peran penting, baik terhadap pusat kegiatan perdagangan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial  belanda maupun  aktivitas ekonomi masyarakat lokal (pribumi).
Dalam perkembangan kota Semarang sejak dari pendirian pos dagang sampai kota benteng dan akhirnya sebagai Kotamadya (Gemeente) dan ibukota propinsi, kawasan Pecinan selalu mengambil peran sebagai daerah perdagangan eceran dan pedagang perantara. Pola morpologi kota pesisir termasuk kota Semarang pada awal masuknya kekuasaan Belanda yang pada awalnya ditandai dengan  pendirian bangunan pos dagang, pemukiman Cina selalu menempati posisi yang strategis yaitu berdekatan dengan pemukiman pribumi, berdekatan dengan sungai yang menjadi sarana transportasi air untuk jalur distribusi komoditi perniagaan, memiliki akses yang mudah dengan pasar dan pelabuhan , lokasinya dekat dengan pusat kota dan pos dagang Belanda.
Karakter kawasan Pecinan sebagai kawasan ekonomi atau bisnis tidak mengalami perubahan, bahkan saat ini karakter sebagai kawasan ekonomi semakin tegas karena aktivitas masyarakatnya dominan di bidang ekonomi. Walaupun demikian ciri-ciri budaya dan tradisi Cina tidak hilang sama sekali.  Pengembangan potensi budaya Cina sebagai basis ekonomi diharapkan dapat lebih meningkatkan perekonomian masyarakat secara lebih luas dan merata. 
 Potensi ekonomi di kawasan Pecinan dapat disinergikan menjadi potensi wisata yang mempunyai ciri khas Pecinan. Kekayaan kawasan Pecinan berupa bangunan fisik dalam bentuk kelenteng, arsitektur rumah, rumah-toko serta kondisi lingkungan yang dilingkari sungai Semarang , menjadi daya tarik yang dapat dikemas sebagai obyek wisata di kawasan Pecinan. Potensi lain adalah hasil produksi kawasan Pecinan yang memiliki kekhasan  yaitu produksi makanan dan alat alat perlengkapan upacara untuk orang meninggal menjadi komoditi yang pantas untuk dijual sebagai obyek wisata budaya.  Penataan, pengaturan serta pelestarian lingkungan dan budaya menjadi hal yang  mendesak dilakukan oleh pemerintah kota Semarang. Selain itu  kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pelestarian lingkungan dan budaya perlu disosialisasikan dalam upaya untuk mensinergikan bidang ekonomi dan budaya dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.
Potensi sosial budaya yang ada di kawasan Pecinan dapat diketgorikan dalam tiga wujud, yaitu sebagai gagasan atau ide-ide, aktivitas dan hasil karya. Dalam wujudnya sebagai ide-ide, potensi budaya dapat dijumpai pada sistem kepercayaan, antara lain kepercayaan kepada Dewa-Dewi (Tri Dharma) serta nilai-nilai moral pada ajaran Kongfusianisme (pemujaan terhadap Tuhan, leluhur dan Kong Hu Cu.
Potensi sosial budaya dalam wujudnya sebagai hasil karya dapat dilihat pada dlapan kelenteng yang ada di kawasan Pecinan yang digunakan untuk sembahyang maupun aktivitas sosial lainnya. Beberapa rumah industri yang bertujuan menfasilitasi pelaksanaan upacara juga tersedia di Pecinan, misalnya pembuatan rumah kertas untuk upacara persembahan, tempat pembuatan batu nisan khusus untuk makam Cina serta berbagai jenis kuliner yang digunakan untuk sesaji maupun kebutuhan sehari-hari. Berbagai potensi sosial-budaya yang ada di kawasan Pecinan tersebut mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Kawasan Pecinan tidak hanya strategis untuk kegiatan perdagangan tetapi juga tetap memberdayakan potensi sosial budaya dengan menjaga nilai-nilai luhur yang ada. Sehingga kawasan Pecinan tidak hanya sebagai tempat hidup (pemukiman) tetapi juga mencari kehidupan (bekerja) sesuai yang tertuang dalam konsep Feng Shui.
Potensi politik bertalian dengan kebijakan-kebijakan pemerintah Kota Semarang yang mendukung kemungkinan dikembangkannya kawasan Pecinan sebagai kawasan konservasi budaya yang menjadi salah satu identitas Kota Semarang yang bersinergi dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Selama ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Semarang secara umum dapat dikatakan mendukung penataan kawasan Pecinan ini. Hal itu dapat dilihat dari visi Kota Semarang yaitu “Semarang Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa”. Dalam konteks pengembangan kawasan Pecinan sebagai kawasan konservasi budaya dan sekaligus sebagai pusat ekonomi warga Semarang tercakup visi Kota Semarang, yaitu ‘basis perdagangan dan jasa’. Selain itu kebijakan tata ruang pemerintah Kota Semarang (Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang rencana tata Ruang Wilayah Kota Semarang tahun 2000-2010) juga juga sangat mendukung penataan kawasan Pecinan. Dalam Peraturan Daerah itu ditentukan bahwa Kecamatan Semarang Tengah (termasuk Pecinan) ditentukan sebagai kawasan permukiman, perdagangan-jasa, campuran Perdagangan dan jasa, permukiman, perkantoran, dan budaya.

Saran 
1.	Perlu disusun blueprint Rencana Pengembangan kawasan Pecinan sebagai kawasan konservasi budaya yang bersinergi dengan kegiatan pengembangan ekonomi.
2.	Perlu penggalian sejarah dan nilai tradisi kawasan Pecinan untuk pengembangan wisata budaya dan wisata bisnis atau wisata belanja.
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Gambar 1. Stasiun Tawang, 1920
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